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Vorwort
Die groBten Katastrophen in der Geschichte der Besiedelung des Westens der U.S.A. schlieBen das tragische Schicksal der Donner-Party
und die Expedition unter John C. Fremont ein. Die Donner-Party verlor ungefahr 40 ihrer 87 Leute im Winter zwischen 1846 und 18471 . Fremonts Expedition hatte zehn ihrer 33 Manner zu beklagen, als sie im
Jahre 1849 von einem Blizzard in den San Juan Mountains von Colorado eingeschlossen war 2 •
Obgleich diese beiden Gruppen verhaltnismaBig hohe Verluste an
Menschenleben hatten, so waren doch die Willie-und-Martin-Handkarrenkompanien die groBten Desaster bei der ErschlieBung des nordamerikanischen Westens. Im Herbst des Jahres 1856 verloren um die 250
Menschen dieser beiden Auswandererziige ihr Leben. Eisige Kalte, Erschopfung und Hunger in den verschneiten Weiten Wyomings fiihrten
nicht nur zu Todesfallen, sondern zeichneten viele der Oberlebenden
fur den Rest ihres Lebens 3 •

George Steward: Ordeal by Hunger: The Story of the Donner Party (Boston: Houghton
Mifflin, 1960).
2
John C. Fremont: Memoirs of my Life (Chicago: Belford and Clark, 1887).
Die Geschichte der Willie-und-Marti..n-Handkarrenkompanien ist bisher nur sehr stiefmiitterlich behandelt warden. Die wichtigsten Werke, die sich mit dem Sachverhalt beschaftigen, sind LeRoy R. Hafen und Ann W. Ha fens: Handcarts to Zion: The Story of a Uniqu e
Western Migration, 1856-1860, (Glendale, California: Clark, 1960) sowie Wallace Stegners
The Gathering of Zion: The Story of the Mormon Trail (New York: McGraw-Hill, 1964). Eine
gute Beschreibung der Rettungsaktion findet sich in Rebecca Cornwall und Leonard Arringtons Rescue of the 1856 Handcart Companies (Provo, Utah: Charles Redd Center, 1982).
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Hintergrund des Desasters
Die Willie-und-Martin-Handkarrenzi..ige waren Teil der Mormonenimmigration nach Utah, die im Jahre 1830 von Joseph Smith und der damals winzigen Schar seiner Anhanger gegri..indet worden war. Das Zusammenleben von Mormonen und Nicht-Mormonen wurde nur allzubald konfliktreich. Die ungewohnlichen Glaubenssatze und Praktiken
der Mormonenkirche fi..ihrten immer wieder z u teilweise auch offenen
Feindseligkei ten.
So verlegten die Mormonen ihr zeitweiliges Hauptquartier von Ohio
nach Missouri. Die Miliz von Missouri veranlaBte die Mormonen jedoch in verhaltnismaBig kurzer Zeit, sich in Nauvoo, Illinois, niederzulassen, wo der Mormonenprophet Joseph Smith im Jahre 1844 einen
gewaltsamen Tod fand 4 •
Der Amtsnachfolger von Smith als Prophet und Prasident der Mormonenkirche wurde Brigham Young 5 . Young war i..iberzeugt, dais die
Mormonen Illinois verlassen mi..ifsten, um einen offenen Krieg mit der
lokalen Bevolkerung zu vermeiden. Verhandlungen mit politischen
Vertretern des Bundesstaates Illinois fi..ihrten 1846 zu einem relativ sicheren Abzug der Mormonen nach Iowa.
In mehreren Wellen zogen die Glaubigen <lurch diesen Staat, bis sie
schlieB!ich Winter Quarters (Florence), Nebraska (dem heutigen
Omaha), erreichten. Von diesem damaligen AuBenposten nordamerikanischer Zivilisation fi..ihrte Brigham Yom1g die erste Mormonengruppe in das Salt Lake Valley im spater etablierten US-Bundesstaat Utah,
wo sie dann im Juli des Jahres 1847 eintraf.
Young wollte die Mormonen in ein isoliertes und im Prinzip unbesiedeltes Gebiet fi..ihren, um »Zion« aufzubauen. »Zion« bedeutet im
Sprachgebrauch der Mormonen das utopische Konigreich Gottes auf
Erden6 .
Die bereits von Joseph Smith propagierte »Doctrine of the Gathering« (Lehre von der Sammlung) avancierte unter Brigham Young zu

Betreffs Biographien von Joseph Smith siehe Fawn Brodie: No Man Knows My History:
The Life of Joseph S111ith, the Mor111on Prophet (New York: Knopf, 1945) sow ie Donna Hill :
Joseph S111ith: Tlte First Mormon (Midvale, Utah: Signature Books, 1977).
5
Die bekannteste Biographie von Brigham Young ist Leonard J. Arringtons Brighn111 Yo1111g:
American Moses (New York: Knopf, 1985).
6
Einen guten Uberblick uber die Geschjchte Utahs bringt Orson F. Whitney: History of
Utah, 4 Bande (Salt Lake City, Utah: Ca nnon & Sons, 1982-1904).
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einem Kernelement mormonischer Theologie. Im wesentlichen besagte
diese Doktrin, daB die glaubigen Mormonen aus alien Landern in das
Gebiet des spateren Utah einwandern sollten, um Gottes Reich auf Erden aufzubauen. In den folgenden Jahrzehnten stromten Hunderttausende von Mormonen in diese Region, sofern sie die finanziellen Mittel
dafiir nur irgendwie aufbringen konnten. Viele Bekehrte jedoch entstammten den unteren Einkommensschichten und sparten jahrelang,
um die Kosten fiir die lange und beschwerliche Reise in den Westen
Nordamerikas decken zu konnen.
Brigham Young begriff, daB Geldnot in nicht wenigen Fallen neue
Konvertiten zum Mormonenglauben veranlaBte, diese Kirche schnell
wieder zu velassen oder zumindest nicht nach »Zion« auszuwandern.
Andere lieBen sich erst gar nicht taufen. Young war daher daran interessiert, daB neubekehrte Mormonen so schnell wie moglich in das spatere Utah einwanderten.
Zu diesem Zweck wurde der »Perpetual Emigration Fund« (Immerwahrender Emigrationsfonds) ins Leben gerufen. Mormonen, die bereits in Utah waren, finanzierten diese Stiftung, die es armeren Mormonen auBerhalb des amerikanischen Westens ermoglichte, Geld fiir die
beschwerliche Reise zu borgen.
In Zion angelangt, wurden die Mormonen angehalten, ihr geborgtes Geld an die Stiftung zuriickzuzahlen. So konnten die finanziellen
Mittel fiir das Auswandern wieder neuen Bekehrten gegeben werden,
und der »Perpetual Emigration Fund« schien in der Tat »immerwahrend « zu sein.
Diese Stiftung war in ihrer Anfangsphase erfolgreich, <loch harte
Zeiten in Zion fiihrten Ende des Jahres 1855 zu Geldmangel. Wenig
fruchtbarer Boden und ein sehr trockenes Klima lieBen Utah niemals
zu einem besonders reichen Gebiet werden. Ackerbau und Viehzucht
entwickelten sich nur unter groBen Schwierigkeiten. Armut war nur
allzubald symptomatisch fiir die ersten Mormonensiedler.
Das Jahr 1855 war sehr hart. Ein ungewohnlich heiBer und trockener Sommer sorgte dafiir, daB weniger Land bewassert werden konnte. Riesige Schwarme von Heuschrecken zerstorten ein bis zwei Drittel
der Ernte dieses schrecklichen Jahres. Mormonenrancher verloren wahrend des sehr kalten Winters zwischen 1855 und 1856 betrachtliche
Mengen an Rindern.
Young sah sich gezwungen, die Offentlichkeitsarbeit der Kirche in
Utah so gut wie einzustellen und setzte zwischen 200 und 300 Kirchenmitarbeiter von ihren gewohnlichen Aufgaben frei, um dafiir zu sorgen,
8

daf3 im Fri.ihjahr 1856 geni.igend Korn angebaut wurde. Soziale Mafsnahmen der Mormonenkirche wurden erweitert, und Brigham Young
wies wohlhabendere Siedler an, ihre Nahrungsmittel mit weniger erfolgreichen Mormonen zu teilen, um Massenhunger zu verhindern 7 •

Leonard J. Arrington: Great Basin Kingdom: Economic History of the Latter-Day Saints,
1830-1900 (Lincoln, Nebraska : University of Nebraska Press, 1966), S. 148-154.
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Der Handkarrenplan nimmt Gestalt an
Nur wenige Siedler konnten in dieser Situation ihre finanziellen Verpflichtungen dem »Perpetual Emigration Fund« gegeniiber erfiillen.
Young befand sich in einem Dilemma . Entweder akzeptierte er fiir das
Jahr 1856 eine stark reduzierte Immigration nach Zion, oder aber er
£and einen billigeren Weg des Auswanderns fiir die Mormonen.
Ein von ihm bereits 1851 erwogener Plan - damals allerdings wieder
verworfen -wurde plotzlich wieder aktuell. Die Mormonen sahen Goldsucher ohne Wagen, Pferde oder Ochsen durch Utah ziehen, um die
Goldfelder Kaliforniens zu erreichen. Viele dieser Abenteurer hatten
nicht viel mehr als ihr Handgepack auf dem Riicken, anderen geniigte
eine Schubkarre, mit der sie Lebensmittel Kleidung und andere Materialien transportierten.
Was fiir die Goldsucher moglich war, so dachte Young, muBte auch
fiir die Mormonen durchfiihrbar sein. Geld fiir Wagen und Zugtiere war
nun keine Notwendigkeit mehr. Billig zu erwerbende Handkarren boten sich als Alternative an, und die Mormoneneinwanderung in das Gebiet des spateren Utah konnte fortgesetzt werden.
Young legte seine diesbeziiglichen Gedanken in einigen offenen Briefen an den Millennial Star (die damalige offizielle Mormonenzeitung in
GroBbritannien) dar. Den dortigen Mormonen wurde versichert, daB
die relativ billigen Handkarren kein Eisen als Herstellungsmaterial
brauchten. Doch das Gepack muBte eingeschrankt werden. Young
schrieb, die Reise nach Zion mit einem Planwagen dauere sowieso langer als mit dem Handkarren.
Young wortlich: »Ich weifl, dafl sie schneller sind als jeder van Ochsen
bewegte Wagenzug ... « Der Mormonenprophet schatzte, daB die Reise vom
Endpunkt der Eisenbahn bis in das Salt Lake Valley nur »sechzig oder
siebzig Tage« dauern wiirde. Von Ochsen gezogene Wagen brauchten oft
hundert Tage oder gar mehr.
Young versicherte den potentiellen Auswanderern, daB sie fiir neunzig Tage geniigend Lebensmittel in ihren Handkarren haben wiirden,
und versprach weitere Hilfe: »!ch kann ihnen [den Auswanderern] versprechen, dafl Proviant und Freunde weit unten in den Plains, vielleicht sogar
in Laramie, auf sie warten.«
Zwischen Fort Laramie und dem Salt Lake Valley liegen noch ungefahr 512 Meilen. Dieser letzte Abschnitt war wahrscheinlich am schwersten zu bewaltigen, und die mit ihren Handkarren auswanderden Mormonen verlieBen sich auf die ihnen zugesagte Hilfe.
10

Brigham Young schrieb auch, dais die Pioniere immer starker werden wurden und »20, 25 und sogar 30 [Meilen pro Tag] mit Leichtigkeit
zuriicklegen [konnten], ohne Gefahr zu laufen, aufgeben zu miissen«. Zu den
Vorteilen der Reise mittels Handkarren zahlten auch, dais ».. .die Schwachen und die Kranken, sollte es diese iiberhaupt geben, in den Karren gezogen
werden konnen, doch einige Zeit nach Beginn [der Reise] wird es diese nicht
mehr geben« 8 .
Spater fugte der Mormonenprophet hinzu, dais die Handkarrenpioniere »effektiver den Szenarios von Not, Qualen und Tod entgehen werden, die
so oft so viele unserer Briider und Schwestern in den Staub warfen« 9 .
Der fur die europaischen Mormonen zustandige Apostel Franklin
D. Richards unterstutzte die Vorhersagen seines Kirchenprasidenten in
Salt Lake City. Die Mormonen versuchten mit ihren jeweils zwolf Aposteln der christlichen Urkirche nachzueifern.
Die Apostel gehorten zur obersten Schicht der Mormonenfuhrung
und unterstanden nur noch der »Ersten Prasidentschaft«, die sich aus
dem Prasidenten/Propheten der Kirche und zwei Ratgebern zusammensetzte. Richards betonte die »Lehre der Sammlung«, das heiist die fur
neubekehrte Kirchenmitglieder notwendige Auswanderung nach »Zion«
schon stark, bevor er von Youngs Handkarrenplanen erfuhr.
So publizierte Richards am 22. September 1855 ein »Ultimatum« fur
die Mitglieder und Fuhrer der Mormonenkirche in Groisbritannien, in
welchem er diejenigen, »die die Mittel irgendwie aufbringen konnen«, anwies, »zur anderen Seite des Atlantik ... zu reisen«. Dies sollte bis zum ersten Mai des nachsten Jahres geschehen 10 •
Richards warnte die britischen Mormonen: »Pestilenz und Hungersnot werden bald zu einem noch nicht gekannten Mafl menschlichen Leidens
fiihren«. Richards schrieb weiter, dais es fur diejenigen, die den verheilsenen Ort der Sammlung- Zion - erreichten, ein »Segen [sei], das Privileg zu erlangen, [ihre] Knochen im Lande Josephs begraben [zu lassen] und
[ihren] Staub mit dem der Kinder Ephraims in geweihter Erde zu vermischen« .
Die Namen »Joseph« und »Ephraim« sind dem Alten Testament entliehen und unterstreichen den Anspruch der Mormonen, das »Gottesvolk«
zu sein.
Brigham Young an Franklin D. Richards, 30. September 1855, publiziert in Millennial
Star, 22. Dezember 1855, S. 813f.
Brigham Young, et al. »Thirteenth General Ep istle«, 29. Oktober 1855, publiziert in
Millennial Star, 26. Januar 1856, S. 54.
10
Franklin D. Richards, »Edi tiorial«, Millennial Star, 22. September 1855, S. 602.
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Die Worte von Apostel Richards iiber die zu erwartenden Todesfalle
der Morrnonenauswanderer sollten in tragischer Weise in Erfiillung
gehen 11 •
Apostel Richards sprach von einer »Reise von 1.000 Meilen«. Die tatsachliche von den Auswanderern zuriickzulegende Entfernung lag allerdings bei ungefahr 1.300 Meilen.
Gott, so sagte Young, werde den Auswanderern in all ihren zu erwartenden Schwierigkeiten beistehen rnit seiner »besonderen Fursorge und
seinem Segen . Engel werden sie schutzen und ihnen dienen. « Die Altesten
der Morrnonenkirche, die die Auswanderer iiber den Atlantik und die
groBen Plains fiihrten, wiirden »die Macht des Himmels besitzen, die Elemente zu kontrollieren, und a/le Dinge ... zu ihrer [der Pioniere] Gesundheit,
[ihrern] Trost und Frieden beisteuern«12 • Spater fiigte Richards hinzu, daB
»der Herr Manna auf die nordamerikanischen Plains genauso einfach regnen
/assen kann wie in den Wusten Arabiens« 13 •
Der Morrnonenprophet Brigham Young und der Morrnonenapostel
Richards versicherten den Handkarrenpionieren den heilsbringen Charakter ihrer Anstrengungen, die auch die Glaubensstarke der Morrnonenauswanderer unter Beweis stellen wiirden. So nahrnen denn die Morrnonen den Plan, rnittels Handkarren die Plains und die Rocky Mountains zu iiberqueren, rnit Zustirnrnung und Optimism us auf. SchlieBlich
war dieses Handkarrenunternehrnen ein Weg fiir die sozial Unterprivilegierten, nach »Zion« zu gelangen.

11

12
13

12

Franklin D. Richards: »Editorial«, Millennial Star, 26. Januar 1856, S. 58.
Richards, »Editorial«, Millennial Star, 2. Februar 1856, S. 74f.
Richards, »Editorial«, Millennial Star, 1. Marz 1856, S. 138.

Von England nach Iowa
Verspatungen waren ein ma.Bgeblicher Teil der Umstande, die spater zu
den Handkarrendesastern fi.ihren sollten. Brigham Youngs Briefe wurden erst im Dezember 1855 sowie im Januar 1856 publiziert. Apostel
Richards riet den Mitgliedern mit all seiner Uberzeugungskraft, auszuwandern.
Schiffe mu.Bten gechartert und Reisevorbereitungen getroffen werden. Den Mormonenauswanderern wurde geraten, sowohl die Reisekosten im voraus zu entrichten, als auch den Zehnten an ihre Kirche zu
zahlen. Auch wurden sie angehalten, »Bonds« [finanzielle Obligationen] zu unterzeichnen, die juristisch verpflichteten, alle wahrend der
Reise angefallenen Schulden zuriickzuzahlen 14 •
Am 4. und am 25. Mai 1856 verlielsen die »Thornton« und die »Horizon« den Hafen von Liverpool. Diese beiden Schiffe waren die letzten,
die im Jahre 1856 Mormonenhandkarrenauswanderer iiber den Atlantischen Ozean transportierten. 761 Passagiere (560 Erwachsene, 172 Kinder und 29 Sauglinge) befanden sich auf der »Thornton« und wurden
von James G. Willie 15 gefi.ihrt. Die »Horizon« hatte 856 Auswanderer an
Bord. 1hr Leiter fur die lange Reise war Edward Martin 16 . Beide Auswanderergruppen setzten sich im wesentlichen aus britischen und danisch-skandinavischen Mormonen zusammen.
Anfang Juni war wahrscheinlich die giinstigste Zeit, um vom Ende
der Eisenbahnlinie in Iowa die weite Reise in das Zion der Mormonen
zu wagen. Doch die Passagiere der »Thornton« und der »Horizon« befanden sich noch Tausende von Meilen von Iowa entfernt auf dem Ozean1?_
Die Mormonenemigranten waren in kirchlichen Organisationsformen diszipliniert, was die Mannschaft der Schiffe veranlalste, das gute
Verhalten der Mormonenauswanderer zu loben. Kapitan Collins von
der »Thornton« wurde ebenfalls gepriesen, da er »giitig und leu tselig zu
alien [war] und oft freiwillig van seinem eigenen Tisch gab, um die Kran-

14

Franklin D. Richards, »Circular«, Millennial Star, 23. Februar 1856, S. 122f.
William Woodward: »Official Journal of the Willie Handcart Company«, LOS Church
Library Archives, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
16
Daughters of Utah Pioneers, Mormon Emigration 1840-1869 (Salt Lake City, Utah: Utah
Printing, 1994), S. 262.
17
Stegner, Gathering, S. 227.

15

13

ken und Gebrechlichen zu trdsten und auch _in anderer Beziehung eigenhiindig
Hilfe leistete«. Collins selbst war sehr beeindruckt von den Mormonen,
besuchte deren Versammlungen und lobte sie »fiir ihre Sauberkeit und fiir
ihr williges Eingehen auf seine Anordnungen ... und sagte, dajJ er sich keine
besseren und ordentlicheren Passagiere wiinschen k6nne« 18 .
Die Auswanderer an Bord der »Thornton« wurden nur allzubald mit
starkem Wellen gang und Seekrankheit konfrontiert. Mit Singen, religiosen Versammlungen, Kochen und standigem Saubern suchten die Reisenden, mit dieser Situation umzugehen. Und wie bei den meisten Atlantikuberquerungen der damaligen Zeit gab es Opfer zu beklagen. Sechs
Kinder und Erwachsene muBten ihre Leben lassen, ein Saugling wurde
totgeboren. Die »Thornton« erreichte New York City nach einer neunundvierzigtagigen Reise am 14. Juni 185619 .
»Die Frauen [Auswanderer auf der »Horizon«] nutzten einen Groflteil
ihrer Zeit an Bord mit der Herstellung van Zelten und Wagenplanen fiir ... den
westlichen Tei / ihrer Reise 20 .« Die »Horizon« war ebenso wie die »Thornton« starkem Seegang ausgesetzt, doch am 28. Juni 1856 erreichte sie
Boston nach einer Reise von vierunddreiBig Tagen. Vier Menschenleben waren zu beklagen, aber auch zwei Geburten und vier Hochzeiten
wurden berichtet21.
Die Passagiere der »Thornton« bestiegen einen Zug zum Erie-See
und nahmen dann ein Boot, die »Jersey City«, nach Toledo, Ohio. Von
dort bestiegen die Mormonenauswanderer wiederum Zuge nach Chicago und weiter nach Iowa City, Iowa, das sie am 26. Juni erreichten.
Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten waren die Umstande ihrer Reise
primitiv und beengt. Oft muBten die Mormonen in Lager- und Bahnhofshallen schlafen oder wo immer sie Platz fanden 22 •
Die Pioniere der »Horizon« verlieBen Boston am 2. Juli und bestiegen Zuge in Richtung Iowa City, wo sie am Abend des 8. Juli eintrafen.

18

James G. Willie: »Synopsis of the 4th Handcart Company's Trip «, journal History of the
Mormon Church, 9. November 1856.
19
Woodward: »Official Journa l«, LOS Church Library Archives.
20
John Jacques: »Some Reminiscences«, Salt Lake Herald, l. Dezember 1878.
21
»Historiker«: »To the Edi tor of the Daily Journal (Boston) «, 28. Juni 1856, zi tiert in
Stell a Jaques Bell: Life History and Writings of John Jaques (Rexburg, Idaho: Ricks College
Press, 1978), S. 102.
22
Woodward: »Journal«, LOS Church Library Archives, Salt Lake City, Utah sowie James
G. Willie: »Synopsis of the 4th Handcart Company«, in »Journal History of the Mormon
Church«, 9. November 1856.
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Dann mulsten sie noch zwei oder drei Meilen laufen, um das Lager der
Mormonen aulserhalb der Stadt zu erreichen23 •
In Iowa City endete die Eisenbahnlinie, und so war diese Stadt der
Ausgangspunkt zum Westen. Von dart an waren die armeren Mormoneneinwanderer auf ihre Handkarren angewiesen, um in das spatere
Utah zu gelangen. Dach statt mit effektiver Hilfe, wurden sie in Iowa
City mit organisatorischen Schwierigkeiten und Verspatungen aller Art
konfrontiert.
Nicht alle Mormonen fand en ein Dach iiber dem Kopf, und so waren nicht wenige dem oft regenreichen Wetter ausgesetzt. Die Mormonenfra uen arbeiteten unterdessen an zusatzlichen Zelten 2•.
Bevor John Southwell in Iowa City den Zug bestieg, freundete er
sich mit einem Mann an, der nicht zur Mormonenkirche gehorte. Dieser lehnte die Mormonen nicht ab, doch er versuchte Southwell davon
zu iiberzeugen, zu so spater Jahreszeit nicht nach Utah aufzubrechen.
Aus personlichen Erfahrungen wies der Mann auf die zu erwartenden
Gefahren fur die Pioniere hin - einschlielslich »des friihzeigen Schnees in
den Rocky Mountains« - und bot Southwell gutbezahlte Arbeit an. Southwell schlug dieses Angebot in den Wind, lernte spater jedoch »die Weisheit in den Worten meines Freundes« zu schatzen25 •
Eine ganze Reihe von Versammlungen sollte dem Zweck dienen,
den Pionieren die Vorteile dieser Art und Weise des Auswanderns nochmals nahe zu legen. Brigham Youngs Sohn Joseph erklarte, der Wunsch
seines Vaters sei es, »so viele Heilige [Mitglieder der Mormonenkirche]
wie moglich in den Tiilern eintreffen« zu sehen. Er sicherte den Pionieren
Schutz und Erfolg zu, wenn sie den Kirchenfiihrern gehorchten.
Der Mormone Daniel Spencer sagte, »es sei Gottes Wille, dafl die Heiligen mit Handkarren gen Westen zogen, und Er wiirde sie mit der dafiir notwendigen Gesundheit und Kraft segnen«. Auch verkiindete dieser Bruder,
dais groBere Vorrate an Lebensmitteln von den Pionieren nicht mitgenommen werden miiBten, denn Gott konne ja »die Vorratskisten nach seinem Ermessen wieder auffiillen« 26 .

23

Jesse Haven: »Diary «, LDS Church Archives sowie Thomas Durham: »Journal «, Brigham Young University Archives.
24
James Willie: »Synopsis.«
25
John William Southwell: »Autobiographical Sketch«, LOS Church.
26
John Bond: »Account«, S. lOf., Uta h State Historical Society, Salt Lake City, Utah.
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Vorbereitungen fiir die Handkarrenpioniere
Daniel Spencer war der Vertreter der Mormonenkirche in Iowa City
und als solcher fur die Ausstattung der Mormoneneinwanderer im Jahre
1856 verantwortlich. Doch die Anzahl der Pioniere i.iberforderte ihn
und seine Ressourcen. Spencer war nicht in der Lage, das fi.ir die Handkarren notwendige Material termingerecht zu beschaffen und die fi.ir
die Herstellung der Karren erforderlichen Handwerker zu finden. Er
sah sich gezwungen, griines und frisches Holz zu kaufen, das sich spater in dem trockenen Klima des Westens verwarf, was zu haufigen Reparaturen an den Handkarren fi.ihrte 27 .
Die Karren wurden von Handwerkern gebaut, die der Mormonenkirche angehbrten. Sie arbeiteten schwer und unermiidlich. Ein gewisser Archer Walters war einer der Tischler. Seine Arbeit wurde allerdings
mindestens zweimal unterbrochen, da er Sarge fi.ir die in den ungesunden Verhaltnissen des Lagers verstorbenen kleinen Kinder zimmern
mufste 28 .
Die Mormonenauswanderer zogen nun mit nur wenig Vertrauen einflofsenden Handkarren weiter. Die Box der Karren war ungefahr sechs
oder sieben Fuls lang. Zwei Balken ragten zwischen zwei und drei Fuls
i.iber das Vorderende der Box hinaus. Eine Art Brett wurde iiber diesem
Balken befestigt, um das Ziehen der Handkarren zu ermoglichen. Die
Breite der Karren entsprach in etwa der von Planwagen, was es den
Mormonenpionieren ermoglichte, den Raderspuren der Planwagen zu
folgen . Einige Boxen der Handkarren wurden mit Planen i.iberspannt,
um besonders den kleineren Kindern Schutz vor Wind, Regen und
Schnee zu bieten.
Josiah Rogerson, einer der Handkarrenpioniere, war iiberrascht, dais
solche mi.ihsam zusammengezimmerten Karren geeignet waren, »400
oder 500 Pfund ... fur Hunderte van Mei/en « zu tragen. Er fiigte hinzu:
» Wie diese schwiichlichen ... Konstruktionen die Last iiber Hunderte van Mei/en trugen, ist uns nur als Wunder erkliirlich 29 .«
John Chislett, der selbst Utah mit einem solchen Handkarren erreichte, berichtete, dais die Karren hastig gefertigt wurden - mit »oft sehr
ungeniigend abgelagertem Holz ... Festigkeit wurde dem Gewicht geopfert,
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geopfert, so dafl das Produkt eine zerbrechliche Konstruktion war, die sich nur
durch Leichtigkeit auszeichnete ... Das Gewicht lag bei etwa 60 Pfund. «
Die Wagen bestanden fast vollstandig aus Holz. Nur eine di.inne
Eisenfelge umspannte die Rader der Karren. Dach diese Sparmalsnahme bedeutete, dais stark belastete Teile wie beispielsweise die holzernen
Achsen oft zu Bruch gingen, und demzufolge waren Reparaturen keine
Seltenheit wahrend der langen Reise zu den Talern Utahs 30 •
Die ersten Handkarrenkompanien befanden sich bereits auf ihrem
Weg i.iber die Plains, als die »Thornton«- und »Horizon«-Passagiere in
Iowa City eintrafen. So verliels die erste Gruppe, 275 Menschen, unter
dem Kommando van Edmund Ellsworth das Mormonenlager. Zwei Tage
spater brach die 222 Personen starke Gruppe unter Daniel McArthur
auf. Edward Bunker fi.ihrte die dritte Gruppe, die aus 300 Einwanderern bestand und am 23. Juni loszog. Die beiden ersten Gruppen erreichten das Salzseetal gemeinsam am 26. September, wahrend die dritte Gruppe am 2. Oktober 1856 eintraf.
Die gewaltigen physischen und emotionalen Herausforderungen der
Handkarrenpioniere bewog einige Mormonen, in letzter Minute van
der Reise in die Rocky Mountains abzusehen. Diese letzte Chance bot
sich in Florence, Nebraska 31 •
Ellsworth unternahm betrachtliche Anstrengungen, um so schnell
wie moglich ans Ziel zu gelangen. Er bestand trotz der oft unzureichenden Lebensmittel auf einem relativ hohen Tempo.
In Wyoming erwartete die erschopften Mormonenpioniere aus Salt
Lake City kommende Hilfe. Diese bestand im wesentlichen aus zusatzlichen Lebensmitteln fi.ir den letzten Teil des langen Weges nach »Zion«.
Dach die Hoffnung auf ein schnelles Eintreffen in Salt Lake City stellte
sich als zu optimistisch heraus.
So brauchten die drei ersten Handkarrenkompanien jeweils 109, 107,
und 101 Tage fi.ir die ungefahr 1.300 Meilen. Erwartungen betreffs der
Fahigkeit der Pioniere, mit Leichtigkeit 30 Meilen pro Tag zu bewaltigen, erwiesen sich als unrealistisch. Zwolf Meilen pro Tag lagen oft an
der oberen Leistungsgrenze der Einwanderer32 •
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Die beiden ersten Gruppen hatten 21 Menschenleben zu beklagen,
<loch diese Verluste sah man als akzeptabel an. Der Handkarrenplan
wurde als Erfolg gewertet. Eine Marschmusikkapelle, Kutschen, berittene Milizionare und zahlreiche Schaulustige erwarteten die in Salt Lake
City eintreffenden Pioniere. Brigham Young selbst segnete die Ankommlinge, bevor diese ihre Zelte aufbauten 33 •
Zwei Tage spater sprach Brigham Young in einer offentlichen Rede
von dem himmlischen Lohn fiir die Anstrengungen der Handkarrenpioniere. Diese seien ihrem Platz im Konigreich Gottes wesentlich nahergeriickt34.
Edmund Ellsworth liefs sich iiber die wenigen mit den Handkarrenziigen reisenden Planwagen aus. Sie seien der Grund fur das im Verhaltnis zu Youngs Erwartungen langsame Vorankommen der Pioniere.
Diese Planwagen so Ellsworth, gaben einigen Pionieren die Gelegenheit, der Faulheit zu fronen.
»lch bereue, daft Planwagen in unserer Gruppe waren, denn ich bemerkte,
daft die Planwagen den Glauben unserer Briider und Schwestern untergruben.
Wenn sie ein wenig krank wurden,Jiihlten sie sich berechtigt, in die Wagen zu
steigen. Ich glaube, wenn es keine Wagen fiir solche Leitte gegeben hatte, dann
ware auch niemand krank oder schwach geworden; ihr Glaube ware starker
[gewesen]. «
Ellsworth ging so weit zu behaupten, dafs einige Eltern mit dem
Versuch, ihren Kindern gegeniiber »nachsichtig« zu sein, diese »fast getotet« hatten. Die Eltern namlich sorgten dafiir, dafs ihre Kinder Schuhe
trugen. Ellsworth glaubte, dafs barfufs zu laufen den Kindern mehr geholfen hatte. Ihre Fiifse waren dann abgehartet fiir die Reise gewesen 35 .
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Rekonstruktion eines Handkarren in der Utah Histori cal Society in Sa lt Lake City.
(Foto: Autor)

Handkarrenpioniere bci de r Bro tausga be. Szenc aus dem Bericht von John Ch islett
(Stenhouse, Seite 325)
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Mitgliede r der Ma rtin- und Willie- Kompanien . Oben: jo hn Chisle tt, Mari an Stoc kd ale
Chi sle tt, Emil y H . Wood ma nsee. Mitte: Eli zabeth Horroc ks Jackson Kingsford , Isaac J.
Wa rdle. Unten : Tho mas Porritt, John Cooper, Alfred Ga dd . (A us Kimball, Seite 297)
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Mitglieder der Willi -Kompa ni e in spa teren Jahren. Oben: Ca ptain James Willie,
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Die Willie-Handkarrenkompanie bricht auf
Die mit der »Thornton « uber denAtlantik gereisten Mormonen wurden
in Iowa City in zwei Gruppen eingeteilt. Diejenigen, die sich Planwagen leisten konnten, trennten sich von den fast 500 Pionieren, die mit
Handkarren reisen muJsten . James G. Willie warder Fuhrer dieser Gruppe, die auch noch funf von Ochsen gezogene Wagen mit Proviant sowie
Rinder und Milchkuhe mit sich fuhrte. Insgesamt waren es 94 Handkarren, die von den Pionieren gezogen werden muJsten . Organisatorisch
hielt man es fur angebracht, die unter Willies Obhut stehenden Einwanderer in funf ungefahr 100 Menschen starke Gruppen aufzuteilen 36 •
Jede dieser Gruppen wurde einem Fuhrer unterstellt, der fur den
zur Gruppe gehbrenden Planwagen wie auch fur die Verteilung von
Lebensmitteln und die Pflege der Zelte verantwortlich war. Nur Willie
und drei der Gruppenfuhrer hatten die Reise in das monnonische Zion
schon einmal unternommen. Es gab nicht genug erfahrene Manner fur
alle Fiihrungspositionen 37 .
So wurde beispielsweise John Ahmanson aufgrund seiner Fahigkeit,
danisch und englisch zu sprechen, zum Gruppenfuhrer der danischen
Mormoneneinwanderer gewahlt 38 . Dieser Mangel an Erfahrung mit den
klimatischen und geographischen Verhaltnissen des nordamerikanischen
Westens seitens der europaischen Mormonenauswanderer und einiger
ihrer Fuhrer war fur die folgenreichen Fehleinschatzungen und die damit verbundenen Schwierigkeiten der Handkarrenzi.ige mitverantwortlich.
Die funf jeweils 100 Personen starken Gruppen wurden dann noch
in kleinere Subgruppen eingeteilt. John Chislett berichtete:
» ... In jedem Hundert [gemeint waren die funf Gruppen] befanden sic!,
fiinf runde Zelte fiir Jeweils 20 Personen sowie zwnnzig Hnndkarren, oder einer fiir Jeweils fiinf Personen ... Die Starke der Kompnnie wurde, so gut es
ging, gleichgestellt durch das Verteilen der Jungen Miinner zu den verschiedenen Familien, um diesen zu ilelfen. [Doch] einige Karren wurden van Jungen
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Miidchen allein gezogen ... Zwei Zelte wurden von ihnen besetzt ... Diese Frauen
hatten keinen Begleiter. Die anderen Zelte wurden von Familien und einigen
jungen Miinnern in Anspruc/1 genommen 39 .«
Das Gepack der Pioniere wurde sorgfaltig gewogen und durfte 17
Pfund nicht i.ibersteigen. Alles, von der Kleidung i.iber Deeken bis hin
zu Gegenstanden fur die Essenszubereitung, muBte darin enthalten sein.
Das den Mormoneneinwanderern zugestandene Gepack war sehr
knapp. Levi Savage bekannte in seinem Tagebuch: »Dies zwang uns dazu,
nur Bettelzeug zu tragen. « Das die vorgeschriebenen 17 Pfund i.ibersteigende Gepack der Pioniere muBte im Lager zuri.ickgelassen werden,
wo das Wertvollste entweder von den Bewohnern der nahen Stadt oder
aber von denjenigen, die spater per Eisenbahn reisten, mitgenommen
wurde. Anderes verrottete 40 •
Sechs der Passagiere der »Thornton« starben nach der Ankunft in
New York City. Zumindest zwei verloren fur einige Zeit ihren Verstand,
viele andere litten an Durch fall. Dies ist nicht zuletzt Zeugnis der mangelhaften hygienischen Zustande des Mormonenlagers in Iowa City.
Vier Sauglinge wurden wahrend dieser Zeit geboren, zwei von ihnen an dem Tag, an dem die Mormonen zu ihrem langen und opferreichen Weg in das spatere Utah aufbrachen41 •
Der ganze Handkarrenzug war einem wandernden Dorf nicht unahnlich, was die altersmaBige Zusammensetzung betrifft. Greise und
Kinder beiderlei Geschlechts sowie ein zahlenmaBiges Ubergewicht zugunsten von Frauen erschwerten das Ziehen der Handkarren. Auch
waren einige der Einwanderer schon vor Antritt der Reise nicht bei bester Gesundheit42 •
Die Willie-Handkarrenkompanie verlieB Iowa City am 15. Juli und
bewegte sich nur eine »kurze Distanz«, nachdem sie im dortigen Mormonenlager 19 Tage aus organisatorischen Grunden hatte warten mi.issen. Lebensmittel wurden streng rationiert und stellten sich als nicht
ausreichend heraus. Den Erwachsenen standen pro Tag nur 10 Unzen
Mehl zur Verfi.igung, was ungefahr 1.000 Kalorien entsprach. Kinder
von weniger als acht Jahren erhielten nur die Halfte dieser Menge. Nur
zehn Unzen Schweinefleisch in 28 Tagen wurden dem hinzugefi.igt. Ein
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wenig Tee, Kaffee, Zucker, Reis und einige Apfel wurden auch verteilt,
aber dies war, wie Levi Savage schrieb »nicht genug«43 • So waren die
Pioniere schon zu Beginn ihrer Reise mit den Handkarren ausgehungert.
Chislett berichtete, dais »jeder kriiftige Mann seine Tagesration [leicht]
zum FriihstUck essen konnte«. Gli.icklicherweise befanden sich Farmen und
kleinere Siedlungen auf der Route durch Iowa. Nicht selten »bettelten
[die Pioniere] um Essen an den Farmhiiusern«, die sich in der Nahe ihres
Weges befanden.
Die Siedler in Iowa erwiesen sich als »sehr hilfsbereit im Geben van
Nahrungsmitteln an die darum Bittenden und erkliirten ihre Sympathien uns
gegeniiber, wann immer sie unser Lager besuchten, was sie in grofler Zahl
taten, wenn wir in der Niihe einer Siedlung rasteten«.
Manchmal versuchten die Farmer in Iowa auch, vorbeiziehende
Mormonen zum Bleiben zu i.iberreden und »boten uns Arbeit und Wohnstiitten bei ihnen« an44 • Einer dieser Farmer, ein gewisser Charles Good,
hatte Mitleid mit den armen Einwandererkindern und gab dem gesamten Handkarrenzug 15 Paar Kinderstiefel, die dankbar angenommen
wurden 45 •
Die Mormonenfi.ihrer allerdings sahen jeden Kontakt mit nichtmormonischen »Heiden« mit Besorgnis und warnten die Pioniere wiederholt, diese zu meiden. Die Aufforderung, den Mormonenfi.ihrern »in
alien Dingen zu gehorchen«, konnte in zahllosen Mormonenversammlungen gehort werden. Von den Kirchenfi.ihrern artikulierte Befi.irchtungen
bezi.iglich des Verlassens der Handkarrenkompanien seitens mancher
Mormonen erwiesen sich als begri.indet. Einige nahmen die Einladung
der Farmer an und blieben in Iowa. Doch nicht jeder Kontakt mit der
dortigen Bevolkerung gestaltete sich so freundlich.
Ein Sheriff nebst Aufgebot in der Nahe von Muddy Creek kam in
eines der Lager der Willie-Handkarrenkompanie mit einem Durchsuchungsbefehl, um zu iiberpriifen, ob sich in den Wagen gefangene Frauen
befanden. Die Ursache derartiger Verdachtigungen lag in Geriichten,
die von Entfiihrungen von Frauen seitens der Mormonen fur deren
Polygamiepraktiken ausgingen.
Nati.irlich fanden der Sheriff und seine Leute nichts . Dieser Vorfall
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liels die Mormonen vorsichtiger werden und fiihrte zur Aufstellung von
bewaffneten Wachposten wahrend der Nachte46 • Diese Malsnahme war
jedoch hochstwahrscheinlich unnotig, da die Handkarrenpioniere zahlenmalsig jeder an ihrem Wege liegenden Siedlung in Iowa iiberlegen
waren.
Am 11. August, nach einer 27tagigen Reise, trafen die unter Willies
Kommando stehenden Mormonenpioniere in Florence, Nebraska, ein.
Wahrend ihres 300 Meilen langen Marsches von Iowa City gab es zwei
Todesfalle zu beklagen. Einer der am Tage ihres Aufbruchs von Iowa
City geborenen Sauglinge, sowie eine Frau, die unreifes Obst gegessen
hatte, waren gestorben. Sechs Tage blieben die Mormonen in Florence
und verbrachten sie mit Reparaturen und Vorbereitungen fiir die noch
vor ihnen liegenden 1.000 Meilen. In Florence war es auch, wo die Einwanderer mit Vertretem der Mormonenfiihrung aus Salt Lake City
zusammen trafen 47 .
Levi Savage und andere Pioniere waren sich nicht allzu sicher, ob
die Reise fortgesetzt werden sollte. Nicht wenige entschieden sich hier,
aus dem ganzen Untemehmen auszusteigen. »!ch bin sehr gegen die Mitnahme van Frauen und Kindern, die kaum gen ug Kleidung haben, zumal wir
a/le wissen, dafl wir mit Schnee u nd Kiilte konfrontiert werden, lange bevor wir
das Tai [Salzseetal] erreichen«, so Savage, der seine Sorgen Millen Atwood
mitteilte.
Atwood erwiderte: »Seit er [Atwood] ein Mitglied dieser Kirche sei ... ,
war er niemals in einer Situation, in der die Dinge dunk/er erschienen als [die
Aussicht], die [Handkarren-] Kompanie so verspiitet« in den Westen Nordamerikas zu fi.ihren 48 •
Die Pioniere hatten jetzt eine wichtige Entscheidung zu treffen. Florence warder Ort des ehemaligen »Winter Quarters«, wo zahlreiche vor
den Handkarrenpionieren emigrierende Mormonen zwischen 1846 und
1852 lebten und auf ihre Gelegenheit, nach Utah auszuwandem, warteten. Viele der von diesen Pionieren hinterlassenen Hauser waren im Jahre
1856 immer noch bewohnbar. Die Willie-Handkarrenkompanie hatte dort
in relativer Sicherheit den Winter verbringen konnen. Im Friihjahr des
nachsten Jahres ware dann die Reise fortgesetzt worden 49 .
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Brigham Young hatte diese Moglichkeit schon friiher in diesem Jahr
in einem Brief an John Taylor, der der Mormonenkirche in New York
City vorstand, empfohlen. Young war besorgt, dais die Wanderung Tausender von Mormonen nach Utah vielleicht - und trotz des Handkarrenplanes - nicht durchfi.ihrbar und zu verantworten sei. Der Mormonenprophet empfahl den Handkarrenpionieren, doch »a n einer fiir den
Anbau von Getreide geeigneten Stelle« zu halten, »Saat in den Boden zu /egen« und dann im folgenden Jahr weiterzuziehen. Eine Station mit Viehzucht konne daraus entstehen.
Young weiter: »lch wiirde mich freuen, wenn diese Empfehlungen noch in
diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden 50 .« Leider ignorierten andere Kirchenfi.ihrer diesen von ihrem Propheten formulierten Plan, so sie ihn
iiberhaupt kannten.
James Willie hielt die Einwanderer also an, »vorwiirts zu gehen, ohne
Riicksicht auf Leiden und selbst Tod«.
Daru1 sprach Savage:
»Ich erkliirte den Heiligen [die offizielle Selbstbezeichnung der Mormonen] die Miihsal, die wir zu erwarten hiitten. Ich sagte, dafl wir durc/1
tiefen Schnee waten sowie nachts [Schnee] schaufeln miiflten und gezwungen
wiiren, auf einer diinnen Decke auf gefrorenem Boden ohne Bett zu liegen. lc/1
sagte, da waren keine Wagen, in die wir schliipfen und uns zudecken konnten.
,Nein<, sagte ich, ,wir sind ohne Wagen, ohne ausreichende Kleidung und konnten diese sowieso nicht transportieren, auch wenn wir sie hiitten 51 .«<
Eine »lange Zeit des Schweigens« folgte der Rede von Savage. Eine
gewisse Emma James bekannte, dais sie sich »fiirchte «, wahrend ihr Yater William »blals und krank aussah «. Es war hochstwahrscheinlich die
Entschlossenheit ihrer Mutter und der Frau von William, die die JamesFamilie zum Weitermarsch motivierte. William und viele andere sollten
fi.ir diese Entscheidung mit dem Leben bezahlen 52 .
Willie horte die Bemerkungen von Savage mit grolsem Unbehagen
und bekraftigte sein Vertrauen in Gottes Fahigkeit, die Mormonenpioniere zu schiitzen. Atwood empfahl den Anwesenden, Gottes Rat in
Gebeten zu suchen, und so endete die Versammlung53 .
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Zwei Tage spater fand wiederum eine Versammlung statt. Diesmal
sprachen die Mormonenreprasentanten in Florence. Einer nach dem anderen wandte sich an die Pioniere und »ermahnte diese, ohne Riicksicht
auf die Konsequenzen weiterzuziehen« 54 • Ein Kirchenvertreter »prophezeite
im Namen Gottes, dafl wir al/es gut iiberstehen wiirden. Waren wir nicht Gottes Volk und standen unter seinem Schutz? Selbst das Wetter wird sich zu
unseren Gunsten auswirken 55 .« Ein Mann ging so weit, zu erklaren, dais er
»alien Schnee, welchen sie [die Handkarrenpioniere] auf ihrer Reise in die
Taler [Utah] sehen, in seinen Mund stopfen werde« ! Dieses Versprechen
handelte dem Mann spater den Namen »Schnee-Prophet« seitens John
Ahmansons ein56 . Savage, wegen seines Mangels an Glauben geriigt,
sagte mit Tranen in den Augen:
»Bruder und Schwestern, was ich sagte, ist die Wahrheit. Dach ich sehe,
daft ihr weiterziehen werdet und gehe mit Euch und werde euch, soweit ich
kann, helfen, mit euch arbeiten, mit euch rasten, mit euch leiden und, so dies
notwendig ist, mit euch nuch sterben 57 .«
Einige Mormonen nahmen Savages Warnung ernst und verlielsen
die Handkarrenkompanie in Florence. Andere jedoch betrachteten die
dunklen Aussichten als eine Glaubenspriifung und zogen weiter.
Die Willie-Handkarrenkompanie war noch immer so organisiert wie
zu dem Zeitpunkt, als sie Iowa City verliels, obgleich die Gruppe nun
zahlenmalsig kleiner war. Einige waren auch ganz froh, dais die »Murrenden« absprangen, denn nun schien der Handkarrenzug aus entschlosseneren Pionieren zu bestehen58 . Zwischen 400 und 450 Menschen miissen es gewesen sein, die Florence am 18. August verlielsen.
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Die Martin-Handkarrenkompanie verla.Bt Iowa City
Die in Iowa City verbliebenen Pioniere wurden Edward Martin unterstellt, der in Dan Tyler seinen Assistenten hatte. So wurde diese Gruppe dann auch von einigen die Martin- und Tyler-Handkarrenkompanie
genannt. 575 Personen stark, war auch dieser Ein wandererzug in jeweils
einhundert Personen starke Gruppen eingeteilt, die jeweils ihrem Gruppenfuhrer unterstanden.
Ungefahr 146 Handkarren, 7 Wagen mit Ochsen, 6 Maultiere und
Ochsen fur die Anfuhrer sowie 50 Milchkiihe und Rinder befanden sich
au£ dem Weg in die Rocky Mountains 59 . Einer dieser Wagen hatte leicht
fur »Gepiick, die Kinder und die Kranken 60 « genutzt werden konnen. Doch
» Waren fiir die Kirche« schienen Vorrang zu haben - au£ Kosten der Kinder und Kranken 61 . Und nicht wenige Familien mulsten Teile ihrer Habe
abgeben, um die vorgeschriebene Grenze von 17 Pfund nicht zu iiberschreiten.
Die Martin-Handkarrenkompanie war nicht die letzte Mormonengruppe, die im Jahre 1856 aufbrach. Zwei Wagengruppen unter Benjamin Hodget und Hunt zogen nach den Handkarrenpionieren los und
waren spater in einer Position, der Martin-Gruppe zu helfen. Leider
halfen sie aber nur wenig.
Viele Handkarrenpioniere hatten Zweifel beziiglich eines so spa.ten
Versuchs, in die Taler der Mormonen jenseits der Rocky Mountains zu
ziehen. So wurde einer der Handkarrenpioniere, ein gewisser George
Housley, in Iowa City von einem Mann angesprochen, der sagte, »dafl
wir verhungern wiirden, wenn wir noch zu dieser Jahreszeit« aufbrachen.
Solch eine diistere Vorhersage verargerte Georges Mutter Harriet, die
um gottlichen Rat und Beistand betete. Eines Abends erschien ihr ein
Mann in ihrem Zelt. »Er legte sich auf das Feldbett und Jing an, in Gedichtform und Reimen zu singen und sagte, dafl sie ihn mitnehmen so/le in dns Tai
[gemeint ist das Salt Lake Valley], wo wir ohne grofle Schwierigkeiten nnkommen wiirden. « Der Mann schien sich »in einem sonderbar stumpfsinnigen oder komatosen Zustand zu befinden «. Harriet jedoch sagte, dais sie die
Antwort au£ ihre Gebete gefunden hatte. So zogen sie also mit den Hand-
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karrenpionieren weiter nach Utah, und George »war iiberzeugt, daft alles
gut werden wiirde« 62 .
Elizabeth Sermon iiberredete ihren Mann, mittels Handkarren nach
Utah zu ziehen, da sie »nach dem Evangelium Christi hungerte«. Sie »glaubte
nicht, dera rt leiden zu miissen«63 .
Patience Loader betrachtete die Auswanderung mittels Handkarren als »eine erniedrigende Sache«. Sie berichtete, daB sie »wie ein Rind
beschirrt wurde und einen Handkarren zu ziehen« hatte, was sie nur mit
groBern Widerwillen tat. Doch ihr Yater James Loader war »tief betrofJen« von einem in der Mormonenzeitung Millennial Star veroffentlichten Brief seines Schwagers John Jaques. Dieser namlich behauptete, daB
Loader seinem Glauben untreu wiirde, wenn er in diesem Jahr - 1856 nicht rnit den Handkarren auswandere. James reagierte: »Ich werden den
Handkarren ziehen, [auch] wenn ich am Weg umkommen [sollte] «64 •
Die Martin-Handkarrenkompanie verlieB Iowa City am 31. Juli. 20
Tage wurden mit Warten aufHandkarren vergeudet. Diese »Fehlplanung«
und diese » Versiiumnisse erwiesen sich als trauriger und fa taler Fehler«, der
dazu fiihrte, daB »so viele Leben geopfert« wurden65 .
Die Pioniere verlieBen ihr Lager in froher Stimmung. Nun endlich
waren sie wieder unterwegs und driickten ihre Erwartungen und Hoffnungen <lurch Singen aus. Doch von Anfang an erwies sich der Treck
als gewaltige und ermiidende Herausforderung.
So muBte die Gourley-Familie zwei Handkarren ziehen. Paul Gourley
war fur einen Karren verantwortlich, den er gemeinsam mit seiner Frau
Ellison und zwei sich darin befindlichen Kindern zog. Der andere Karren
wurde von dem elfjahrigen Sohn Nicholus und der achtjahrigen Tochter
Janet gezogen, wahrend der siebenjahrige George von hinten schob66 .
Wiederum erwiesen sich zahlreiche Farmer in Iowa als hilfsbereit, besonders was die Kinder der Mormonen betraf. Einige dieser Farmer »trugen die Kinder, die laufen mufl ten, einige Mei/en, und andere gaben ihnen [den
Kindem] zu essen, was .. . willkommen war und auch schnell verzehrt wurde« 67 .
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Die Fuhrer der Gruppe wurden von Anfang an kritisiert. »Martin
und Tyler ... waren nicht freundlich, sondern belehrten und riigten dns Leben
wiihrend der Abendgebete und verbreiteten so eine diistere Stimmung, die sic/1
negativ auswirkte.«
Dan Tyler gab dem siebzehnjahrigen Albert Jones und einigen anderen jungen Mannern bald nach ihrem Aufbruch von Iowa City eine
Waffe, um seine Maultiere zu hiiten. Dann schlich er sich an diese Manner heran, lauschte ihren Unterhaltungen und kroch auf die Maultiere
zu, wahrscheinlich, um den Hirten eine Lektion zu erteilen. Diese jedoch bemerkten Tyler und verjagten ihn mit dem Revolver.
Am nachsten Morgen fronte Tyler seinem verletzten Stolz. Offentlich kritisierte er die Jungen wegen ihrer Nachlassigkeit und weil sie
iiber die jungen Madchen unanstandig gesprochen hatten. Dies entsprach wahrscheinlich nicht der Wahrheit. So wehrte sich Jones gegen
diese offentliche Erniedrigung mit »einer standigen kiihlen Interessenlosigkeit beziiglich aller Anweisungen, Gebete oder Ansprachen seitens
Martins und Tylers ... « 68 .
Jahre spater trafen Albert Jones und <lessen alterer Bruder Samuel
auf Edward Martin in Salt Lake City. Martin war entweder dreist oder
aber wahnte sich in der Offentlichkeit in Sicherheit, jedenfalls ginger
auf die beiden Manner zu und fragte Albert, ob er »ihn noch immer nuspeitschen wolle«. Albert erwiderte: »Nein, doch in der Vergangenheit ja 69 .«
Als die Handkarrenpioniere Council Bluffs in Iowa erreichten, schlugen die Einwohner vor, dais die Mormonen dort vorlaufig bleiben sollten, da »es zu spiit im Jahr« ware. Weiterhin »sagten diese, dafl es unsinnig
und gefiihr/ich sei, die Reise nach Salt Lake City, Utah, zu riskieren, da der
Schnee in den Rocky Mountains zeitig Jiel«. Doch die Mormonen schenkten dieser Aufforderung kein Gehor. Schlielslich waren sie ja »dem ,Evangelium Christi< verpflichtet ... um die Plains zu iiberqueren ... « Gott wi.irde
sie beschiitzen. Und dann waren die Mormonen ja auch gewarnt, nicht
zuri.ickzubleiben, sonst waren sie »Jiir Gottes Konigreich ... auf ewig verloren«70.
Der Wunsch der Mormonenpioniere, innerhalb der Emigrantengruppen zu bleiben, wurde mittels kirchenrechtlicher Malsnahmen verstarkt.
Die Mormonenfiihrer sahen es nur sehr ungern, wenn einige Pioniere
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mit der sie womoglich negativ beeinflussenden einheimischen Bevolkerung Kontakt hatten.
Am 30. Juli wurde so Emma Batchelor die Kirchenmitgliedschaft
zum Teil entzogen, da sie »einige Zeit« mit einem Nicht-Mitglied verbrachte. Dies war eine sehr ernste Sache, glaubten die Mormonen doch,
dais die Seele einer so undisziplinierten Person in grolser Gefahr schwebe.
Eine andere Frau, die eine Nacht mit einem »Heiden« verbrachte,
wurde am 25. August von der Kirche exkommuniziert und aus dem
Mormonenlager ausgestolsen, da sie ja nun nicht mehr wiirdig war, mit
den »Heiligen« zu wandeln 71 .
Die Martin-Handkarrenkompanie iiberquerte den Missouri underreichte Florence, Nebraska, spat im August, miide und erschopft. Die
Mormonenfiihrer suchten die Stimmung mittels offentlicher Auftritte
einiger ihrer Repra.sentanten zu heben. So sprach denn auch ein Kirchenfiihrer und versuchte Sorgen wegen der vorgeriickten Jahreszeit
zu entkraften. Jahre spater zitierte ihn John Bond mit folgenden Worten:
»Ich prophezeie im Namen van ,Israels Gott<: Obgleich vielleicht Stiirme ...
van Osten, van Westen, van Norden oder van Siiden kommen, so wird Gott
[doch] den Weg offenhalten fiir die Gliiubigen, die die Tiiler [Utahs] sicher
erreichen werden.«
Joseph Young allerdings, der ebenfalls sprach, stimmte dem nicht
zu. Es sei zu spat fur 1856, so Young, und die Pioniere konnten der
Kalte Wyomings nicht standhalten. »Diese wiirde unvorstellbare Qua/en,
Krankheit und Verlust an M enschenleben verursachen, weshalb ich dies nicht
auf meinem Gewissen haben mochte.« Er empfahl weiterhin, dais die Pioniere den Winter iiber in Nebraska bleiben sollten, da die >»agents< zuviel Zeit verloren haben, um die Heiligen sicher in das Tai [Salzseetal] zu
fiihren«. Dach trotz dieser Warnung entschlossen sich die Handkarrenpioniere, die Reise fortzusetzen 72 .
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Die Willie-Handkarrenkompanie au£ ihrem Weg von
Florence nach Fort Laramie
Der Handkarrenzug befand sich nach dem Verlassen von Florence in
einer besseren Verfassung, als dies der Fall in Iowa City gewesen war.
Sieben Wagen standen zum Transport von Lebensmitteln und Zelten
zur Verfiigung. Levi Savage bedauerte, nicht weitere Wagen fiir mehr
Proviant zu haben, denn jeder Handkarren muf3te zusa tzlich zu dem
bereits beschriebenen Gepack auch noch 100 Pfund Mehl transportieren.
Doch diese Belastungen wurden grof3tenteils ohne Murren hingenommen, da alle Erwachsenen 16 Unzen Mehl pro Tag konsumierten
und sich damit die Last des Mehls auf den Handkarren taglich verringerte. Wasserbehalter erwiesen sich als zusatzliche, allerdings auch sehr
notwendige Last, denn die Pioniere mufsten nur zu oft lange Strecken
ohne natiirliche Wasservorrate bewaltigen.
Holz jedoch war keine Notwendigkeit, denn Biiffeldung bot sich als
Feuermaterial an. Und dann befanden sich 37 Milchkiihe und Rinder
als Fleischreserve in der Willie-Handkarrenkompanie. Joseph Elder zog
mit den Pionieren, pflegte die Tiere und jagte Biiffel fiir zusatzliches
Fleisch. Vier weitere und unter dem Kommando von Andrew L. Siler
stehende Wagen begleiteten die Handkarrenpioniere ebenfalls73 •
Die Pioniere waren froh, nun endlich das letzte Stuck ihres Trecks in
Angriff nehmen zu konnen, obgleich das Ziehen der schweren Handkarren gewaltig an ihren Kraften zehrte. Salt Lake City stand ihnen als
Ziel vor Augen, wo sie sich endlich ausruhen konnten.
Doch Salt Lake City war noch immer 1.000 Meilen entfernt von ihrer Position. Chislett berichtete, daf3 »al/es gu t aussah, und wir zogen weiter vol/er Hoffnung und Glauben. In unseren Lager konnten wir Freudenlieder, Geliichter und >ban mots, beziiglich unserer Situation und Aussichten horen74. «
Emma James war unter den Kindern, die sich voller Zuversicht ihren Spielen widmeten. Sie betrachteten es als »groflen Spafl«, die Wagenfiihrer zu imitieren. Auch hatten sie die Zeit und Energie, »sich fiir das
Land, durch das wir zogen, zu interessieren - hierhin und dorthin zu rennen,
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dieses und jenes zu erkunden« 75 . So geschah es dann auch- in den optimistischen ersten Tagen der Reise von Florence -, dais »Bruder Savages
Warnung im Enthusiasmus der Stunde in Vergessenheit geriet« 76 •
Die Handkarrenpioniere folgten dem »Mormon Trail«, der entlang
des Nordufers des Platte Rivers <lurch Nebraska verlief. Diese Route
wurde gewohnlich von den Mormonen genommen, die sie dem »Oregon Trail« vorzogen.
Zwar waren die Handkarren in Florence repariert warden, <loch brachen sie wieder und wieder zusammen und mufsten ofters repariert werden. Die Pioniere fanden im allgemeinen wenig zu loben an den Karren. John Ahmanson nannte sie »zweiriidrige Hol lenmaschinen« und »zweiriidrige Menschenfolterer«77 •
Die Handkarren waren zerbrechlich, und die Pioniere »reparierten sie
mit allem, was sie finden konnten, insbesondere mit normalerweise fii.r das
Kochen verwendeten Oeckeln und Kesseln« 78 .
Schmiermittel erwiesen sich als Notwendigkeit, da die Achsen sowie die gesamte Konstruktion der Handkarren zu quietschen begann,
hauptsachlich, weil sich das Holz abnutzte. »Die armen Leute muflten ihre
Schinken (schon zu wenig fiir ihre Bediirfnisse) zum Einfetten der Achsen
verwenden, andere benutzten sogar ihre Selfe, ii.ber die sie nur in beschriinkten
Mengen verfiigten, um die Karren wieder giingig zu machen 79.«
Als dann unterwegs Rinder geschlachtet wurden, um Nahrung zu
haben, verwendeten die Pioniere die Haut dieser Tiere, um die Handkarren zu reparieren. Sie wurde »in Streifen geschnitten, und diese wurden
benutzt, wenn sich die Rader lockerten« 80 •
Doch all diese Anstrengungen erwiesen sich als ungeniigend. Die
Handkarren wurden immer reparaturbediirftiger. Die Entscheidung,
Teile der Lebensmittelvorrate fiir die Pflege der Handkarren zu opfern,
war sicherlich schmerzhaft, besonders im Hinblick auf die gewaltigen
physischen und emotionalen Herausforderungen, mit denen sich die
Pioniere konfrontiert sahen.
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Das erste groBere Ungliick ereignete sich am 3. September und, so
Ahmanson, »verursachte spater vie! Leiden und auch Todesfalle «. Die Pioniere zogen <lurch ein Gebiet, in dem sie sich von Biiffeln umringt sahen. Am Abend dieses verhangnisvollen Tages horten einige der Pioniere merkwiirdige Gerausche, »die an schnell vorbeifahrende Wagen erinnerten«. Wie sich jedoch herausstellte, handelte es sich um eine vorbeiziehende Biiffelherde81 .
Die in ihrer Graise durchaus furchterweckenden Tiere liefen auf die
Handkarren zu. »Einer der Gruppenfiihrer eilte zu den Handkarren, schob
einige zur Seite und schuf so eine Passage fiir die durchrasenden Tiere82 .«
Joseph Elder fand es amiisant, als die Biiffel <lurch den Handkarrenzug stiirmten und berichtete: »Die Kompanie war ziemlich hungrig und die auf sie zu laufenden Biiffel erschienen ihnen als ein Segen des Himmels. «
Diejenigen Pioniere, die Gewehre besaBen, holten diese heraus und
versuchten, Bisons zu erlegen, und zwar in einer Art und Weise, die
»einen [echten] Jager zum Lachen verfiihrt hatte«. Einige waren im Besitz
von Musketen, schwer genug, um einen groBeren Biiffel niederzustrekken, andere jedoch verfiigten nur iiber Waffen, die »ein wenig zischten,
schwerlich aber einen Kafer erschreckten «.
SchlieBlich gelang es den Pionieren, zwei der Biiffel zu erlegen. Eine
heftige Diskussion, wessen Kugel denn eigentlich die Tiere getotet hatte, entbrannte schnell 83 .
Das Biiffelfleisch konnte den Verlust von 30 der den Pionieren gehorenden Ochsen nicht kompensieren. Ungefahr die Halfte der Lasten
ziehenden Tiere war in dem Durcheinander entwischt. Die extra zum
Schutz der Ochsen bestimmten Wachtposten konnten nicht verhindern,
dais viele fortliefen. Die Spuren der Ochsen waren auch von denen der
Biiffel nicht mehr zu unterscheiden - ein »schrecklicher Sturm « hatte sie
verwischt.
James Willie organisierte drei Gruppen, nur eine dieser Gruppen
bestand aus mit den wenigen Maultieren berittenen Mannern. So war
fast jeder Mann in die Suchaktion einbezogen. Nach drei Tagen mulste
diese als erfolglos eingestellt werden. Jetzt gab es nur eine wirkliche
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Alternative, um die Planwagen ziehen zu konnen84:
» Wir muflten unsere Rinder, Milchkiihe und al/es, was ein Jach tragen konnte, einspannen, selbst zweijiihrige Fiirsen. Die Tiere waren undiszipliniert und
konnten nur wenig ziehen. Auch mit all unseren Tieren konnten wir unsere
Lasten nicht wirklich bewegen. Wiederum rnuflten wir je einen Sack Mehl auf
jeden Handkarren /aden85 .«
Diese Tiere waren nun als Nahrungsmittelvorrat nicht mehr verfugbar, und jeder Handkarren wurde nochmals mit je einhundert Pfund
Mehl beladen, was das Ziehen dieser Gefahrte immer mehr erschwerte.
James Willie ordnete eine Versammlung an, die den Enthusiasmus
der Pioniere starken sollte. Die Fuhrer sprachen uber »die Schwierigkeiten unserer gegenwiirtigen Situation und driingten die Leute, den Ungeist des
Murrens, des Haderns, des Steh/ens und des Miflachtens van Ratschliigen aufzugeben«. All die noch verfugbaren Ressourcen sollten »in dieser gegenwiirtigen Notsituation so genutzt werden, wie es der heilige Geist durch Willie,
den Diener des Herrn bestirnmte86 «.
Ungefahr zum selben Zeitpunkt war das Wetter in Wyoming recht
ungewils. Vor den Pionieren lag die Herausforderung, bis zu einer Hohe
von 7.550 FuB zu gehen, um den hochsten Punkt ihrer Reise, den »South
Pass« zu erreichen. Selbst unter gunstigsten Umstanden waren die damit verbundenen Belastungen gewaltig, doch in der Hohenlage dieses
Gebietes drohten schwere Sturme und lieBen damit ein Desaster fur die
»Zion« entgegenziehenden Mormonen wahrscheinlich werden.
Am 4. September fie! dann auch Schnee in Wyoming. Dieser war 6
Zoll tief in Fort Bridger und »11 Zoll tief in und um« Fort Supply. Selbst
im Salt Lake Valley in Utah reichte der die Berge verhiillende Schnee
bis fast in das Tal, und fruher Frost am 6. und 7. September zerstorte
alle dortigen Weinreben 87 • Zwar schmolz dieser Schnee schnell, doch
der fruhe Kalteeinbruch war eine Art Warnung fi.ir das, was noch folgen sollte. Doch von alledem wuBten die herannahenden Mormonenpioniere nichts.
Die Ankunft der Kirchenvertreter am 12. September verbesserte die
Stimmung der Willie-Handkarrenkompanie einigermaBen. Sie hatten
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die Martin-Gruppe schon iiberholt und auch dieser Trost, Zuversicht
und gute Ratschlage angeboten. Diese Kirchenvertreter nun waren in
Eile, um zur rechten Zeit die Generalkonferenz der Mormonenkirche in
Salt Lake City zu erreichen. Sie waren im Besitz »van grofieren und kleineren Kutschen und Wagen ... Jede [Kutsche und jeder Wagen] wurde van
jeweils vier Pferden oder Maultiren gezogen, und a/le schienen erstklassig zu
sein 88 .«

Die Einwanderer waren froh, die Kirchenvertreter zu sehen und diese badeten »in herzlichen Lobrufen der ganzen Kompanie«89 • Am Abend sprachen sie zu den Pionieren im Mondlicht unter den »Eingebungen des heiligen Geistes«. Sie verhieBen den Pionieren »im Namen des Gottes van Israel«, daB sie all ihre Schwierigkeiten iiberwinden wiirden, so sie nur »vereinigt in ihrem Glauben « waren.
» Weder Hitze noch Kiilte noch irgend etwas anderes soil die Macht haben,
jemandem in diesem Lager ernsthaft zu schaden .. . und [die Pioniere] sol/ten
in den Bergtiilern [Utahs] mit starkem und gesu nden Korpern eintreffen, was
auch auf die A/ten, die Kranken und die Verletzten zu treffen wiirde«.
Den Pionieren sei es bestimmt, mit Warme in Salt Lake City begriifst
zu werden. Der Handkarrenplan wi.i.rde, so die Kirchenvertreter, »als
Gottesplan« bestatigt werden und »zuerst die Volker iJberraschen understaunen und dann mit Wucht ihre Herzen erschiittern«90 •
Weiterhin horten die Pioniere, ebenfalls im Namen des »Gottes van
Israel«, daB »obgleich es vielleicht stiirmt an unserer rechten und an unserer
linken [Seite], der Herr unseren Weg offenhalten wird und wir Zion sicher
erreichen werden«.
Diese Versicherung trostete und starkte die Pioniere, die alles als »die
Stimme Gottes« akzeptierten. So stimmten die Einwanderer mit einem
lauten »Amen « ein, und einige weinten auch »Freudent riinen, die ihre sonnenverbrannten Wangen hinunterflossen «9 1•
Am nachsten Morgen wurde auf Levi Savages Hinweis »betreffs des
llberquerens der Plains zu so spiiter Jahreszeit« eingegangen. Man forderte
Savage auf, von seiner Ansicht Abstand zu nehmen. Nachdem »ich [Savage] Bruder Willie und die Heiligen um Vergebungfiir all die Dinge gebeten
hatte, die ich fa/sch gesagt und getan hatte, riigte mich ein Kirchenvertreter
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scharf«92 • Die Pioniere »reagierten ... mit dem Winken van Hiiten, Taschentiichern und Kappen sowie drei herzlich gebriillten ,Hipp-hipp-hurra <«93 .
Nachdem Savage nun in aller Offentlichkeit fiir seinen gesunden
Menschenverstand und seinen Beistand fiir die Pioniere getadelt und
beschamt warden war, eilten die Kirchenvertreter nach Salt Lake City
voraus. Doch zuerst baten sie » Willie um frisches Fleisch, under liefl unser
fettestes Kalb fiir sie schlachten «. Chislett fiigte hinzu: »Ich schame mich ...
sagen [zu mi.issen], dafl sie es nahmen. «
»... Diese ,Altesten Israels , diese ,Diener Gottes<nahmen van uns, was wir
doch selbst so notwendig brauclrten, und fuhren weiter in ihren prachtigen
Kutschen, nae/idem sie uns Glauben, Geduld, Gebetswilligkeit und Gehorsam
dem Priestertum gegeniiber gepredigt hatten. Als sie unser Lager verlieflen,
konnte ich, unsere Position und Umstande konstatierend, nichts anderes festste/len a/s: ,Sehet diese Seite und die andere94 !«<
Als die Mormonenvertreter dann endgultig aufbrachen »versprach
[einer], uns in Fort Laramie Proviant und Bettzeug zu hinter/assen, so ihm
dies moglich sei, sowie Hilfe vo111 Salzseetal schnellstmoglich zu schicken «95 .
Sandiger Boden in Nebraska liefs die Handkarren einsinken, was
das Vorwartskommen betrachtlich erschwerte. »Die Menschen wie auch
die Zugtiere waren se/1r erschopft van der sandigen Strecke96 .« Und dann setzte
der erste »sehr starke Frost« in der Nacht des 17. September ein. Am nachsten Tag entwickelte sich »ein kalter und starker aus dem Nordosten wehender Wind«. Dieser, verbunden mit dem Sand, »verlangsamte und erschwerte
unser Vorwiirtskommen noch mehr«97 •
Sechs der Pioniere mulsten auf der Reise <lurch Nebraska ihr Leben
!assen. Diese Zahl reflektiert die auch von anderen Auswanderergruppen durchschnittlich verzeichneten Opfer. Die Einzelschicksale jedoch
waren zutiefst tragisch und schlossen die 75jahrige Elizabeth Ingra ein.
Sie »war krank und geistesgestort und ... Iitt sehr«. Ingra wurde fiinf Fuls
tie£ im Boden begraben, um Wolfe und andere wilde Tiere vomAusgraben ihres Korpers abzuhalten.
Zur selben Zeit schienen »viele [der Pioniere] krank [zu sein] und blie93
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ben zuriick, um in die Planwagen zu gelangen«. Jesse Empy, 31, starb, als
»eine Hand sowie ein Arm mit Wunden bedeckt waren«. Am 26. September
fand man die 69jahrige Ann Bryant »tot im Wagen in sitzender Ste/lung,
scheinbar schlafend« . Im allgemeinen fand sich in den Planwagen nicht
geni..igend Platz fi..ir alle diejenigen, die zum Laufen zu schwach waren.
» Viele hingen sich an die Wagen «, und »die A/ten schienen betriichtlich geschwiicht«98.
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Die Martin-Handkarrenkompanie durchquert Nebraska
Die Mitglieder der Martin-Handkarrenkompanie rasteten einige Tage
in Florence, wahrend ihre Karren und Wagen repariert und letzte Vorkehrungen fur die Reise in die Rocky Mountains getroffen wurden, die
dann am 25. August begann 99 . Probleme gab es von Anfang an. So lieB
beispielsweise ein Mann »die Deichsel seines Handkarrens fahren und legte
sich am Wegrand aufs Gesicht mit den Worten: ,[ch mufl hier sterben.«< Wenig spater starb der Mann, was »Triibsinn im Lager verursachte«100 .
Der 68jahrige George P. Waugh fiihrte eine Gruppe von Invaliden.
Einige der behinderten Menschen hatten nur wenig Aussicht, Utah jemals zu erreichen. John Southwell beschrieb einen dieser Manner als
»einen der am schlimmsten verkriippelten [Leute], die ich je als Reisenden sah.
Seine unteren Gliedmaflen waren geliihmt und sein Karper schlimm verformt,
doch sein Glaube war stark. So konnte er sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit mit Hilfe van Kriicken fortbewegen.«
Der Mann fiel bald hinter die anderen Pioniere zuri.ick. Southwell
und einige andere Manner fanden dann auch »den armen Kerl«, der zwei
Wolfe und zahlreiche Adler muhsam <lurch »Schreien und Herumfuchteln mit seinen Kriicken abwehren konnte«. Doch dieser ungluckliche Mann
bat seine Retter, ihn nicht mit einem Handkarren in das Lager zuriickzufahren. »Er sagte, dafl er Bruder Tyler versprochen habe, )eden Meter des
Weges nach Salt Lake City zu laufen.« Dieser verkruppelte Mann starb nur
sechs Tage, nachdem die Pioniere Florence verlassen hatten 101 •
Kurze Zeit nach der Abreise von Florence erkrankte Tamar Loader
am Bergfieber, wahrend ihre Schwester Zilpah Loader Jaques ein Baby
zur Welt brachte. Doch Zilpah war in einer besseren Situation als Sarah
Ann Aston, die in derselben Nach entband, dies jedoch mit ihrem Leben
bezahlen muBte. Die Loader-Familie versuchte, Zilpah in einem der Planwagen fur den kommenden Tagesmarsch unterzubringen. Dies ware
auch moglich gewesen, nur durfte sie von keinem Familienrnitglied
pflegend begleitet werden.
So entschied sich die Familie also, mit Zilpah einen Tag zu warten
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und ihr die Chance zu geben, sich ein wenig zu erholen. Aus eigener
Kraft holten die Loaders den Vorsprung der Pioniere auf, indem sie am
nachsten Tag iiber 20 Meilen zuriicklegten. Patience Loader schrieb spater, wie wundersam es war, dais Tamar, Zilpah und Zilpahs Saugling
den Treck nach Utah iiberlebten 102 •
Die Pioniere waren haufig vollig erschopft und wurden oft von ihren Fiihrern <lurch das Schmettem des »verfluchten Signalhom« zum
zeitigen Aufstehen oder aber zu Versammlungen gerufen, in denen sie
nicht selten zu starkeren Anstrengungen aufgefordert wurden. Menschen, die nach einer langen Tagesreise erschopft niedersanken, wurden von dem Signalhom zu Gebetsrunden aufgefordert.
» Wie beschiimend war es fur die armen und erschopften See/en , die Ruhe
brauchten, aber statt dessen Tiraden van Beschimpfungen aus dem Munde
dieses Mannes [Tyler] iiber sich ergehen /assen muflten, der sich gern selbst
reden horte und mit Fluchen des allmiichtigen Gottes die Ungehorsamen nach
einem harten Tagesmarsch andonnerte103. «John Jaques fiigte hinzu, dais dies
»den Effekt hatte, dafl die Emigranten zu Tade gepredigt wurden «104 •
James Loader war schon krank, bevor er Florence verlieB. Franklin
Richards gab ihm einen priesterlichen Segen, wobei er Loader versicherte, dais dieser die Reise iiberleben und in Salt Lake City gut eintreffen wiirde. James nahm diesen Segen sehr emst und mit Enthusiasmus
auf. »Mein Zustand wird sich verbessern, und ich mochte in das Tai [Salzseetal] gehen und Brigham Young die Hand schiitteln .«
Erstaunlicherweise verbesserte sich auch Loaders Gesundheit, doch
dies nur fiir einige Wochen, in denen er oft den Familienkarren zog.
Dann folgte das Ende. Eines Tages, nach einem siebzehn Meilen langen
Tagesmarsch, war James zu schwach, Feuerholz zu sammeln. Am nachsten Morgen konnte er nicht mehr laufen, und so zog ihn seine Familie
auf dem Handkarren durch einen heiisen und langen Tag.
Am Abend des 24. September 1856 starb James Loader mit den
Worten: »Ihr wiflt, dafl ich meine Kinder liebe.« 600 Meilen trennten James
noch von seinem Ziel1°5•
Ein wieder und wieder auftauchendes Problem war Wassermangel,
ein »vorherrschendes Ubel, das uns am meisten leiden liefl«. Die Pioniere
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muBten meist weit ziehen, um Wasserreservate zu erreichen, und gingen oft durstig zu Bett. Dies war »belastend fur Menschen und Tiere« 106 •
Am 9. September gelangten die Pioniere an ein Wasserloch, doch bevor
die Einwanderer von dem kostbaren Nals trinken konnten, rannten die
ebenso durstigen Rinder in das Wasser und wirbelten eine betrachtliche
Menge Schlamm auf, der alles »dick und schwarz« werden lieB. Den Pionieren blieb nichts weiter iibrig, als das Wasser dennoch fiir ihren Kaffee, Tee und zum Brotbacken zu verwenden. Alle mit diesem verschmutzten Wasser in Beriihrung geratenen Dinge wurden dunkel gefarbt, aber
trotzdem gegessen und getrunken107 .
John Bond sprach in diesem Zusammenhang von »Mii.digkeit, eingesunkenen Augen und ausgezehrten Gestalten, [bedingt] durch konstantes
Weiterziehen ... [und] kleine Rationen«. Und dann endete das Pensum der
Pioniere nur zu oft vor dem Erreichen des Marschziels. Mancher Mormonenbruder und manche Mormonenschwester blieb wahrend des Tages erschopft am Wegrand sitzen und mufste dann von den ebenfalls
am Ende ihrer Krafte angelangten anderen Pionieren mit dem Handkarren nachgeholt werden.
Das Schuhwerk der Pioniere war nur allzuschnell durchgelaufen, und
»ihre Zehen ragten blutend aus den Schuhen «. Einige mufsten stehenbleiben und »stachelige Pflanzen unter Triinen aus ihren Fii.flen ziehen« .
»Es war schmerzhaft und qualvoll mitanzusehen, wie Mutter ihre Kleinkinder schleppten ... wiihrend die Ehemiinner jeweils zwei bis drei Kinder mit
wunden und blutenden Fii.flen in den Handkarren zogen, da diese weder Schuhwerk noch die Kraft hatten, selbst weiterzugehen. Es war ein wahrhaft trauriger Anblick. «
Bond hielt es fiir »schockierend und grausam«, zu sehen, was mit diesen »unschuldigen und gottesfiirchtigen Leuten« geschah. »In meinem ganzen Leben habe ich nichts Herzzerreiflenderes gesehen«, sagte Bond. Die Entscheidung, mit Handkarren nach Utah einzuwandern, »Jiihrte zu unsagbaren Mii.hsalen, gebrochenen Herzen und zu so vie/en Todesfiillen ... es ist
traurig, das zu beschreiben« 108 •
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Die Rettungsaktion wird organisiert
Die Gruppe der nach Utah zuri.ickkehrenden Missionare und Kirchenvertreter gelangte mit ihren starken Pferden, Maultieren und ausreichendem Proviant schnell voran, nachdem sie die Willie- und Martingruppe hinter sich gelassen hatte. Als sie in West-Wyoming eintrafen,
begegneten ihnen drei verschiedene Einwanderergruppen am 24., 27.
und 28. September, die mit Mehl beladenen Wagen den Handkarrenpionieren entgegenzogen. Und jedesmal riet man diesen Leuten, »ihr
Mehl zu vers tecken und Bruder Willie nebst seiner Gruppe« zu finden 109 • Was
mit diesen mit Mehl beladenen Wagen schlielslich geschah , ist unklar.
Wahrscheinlich wurden diese Manner mutlos und kehrten um 11°.
Trotz all des Optimismus, d en die Mormonenvertreter unter der
Willie-Kompanie zu verbreiten suchten, waren sie sich bewulst, wie ernst
sich die Situation tatsachlich zu entwickeln begann. Als sie am 4. Oktober in Salt Lake City eintrafen, berichteten sie Brigham Young von den
leidenden Pionieren in Wyoming. Der Mormonenprophet war erstaunt,
dais zu so spater Jahreszeit noch Mormoneneinwanderer nach Utah
treckten .
Noch am selben Abend berief der Prophet einige Apostel, zuri.ickgekehrte Missionare, lokale Bischi::ife, Wohlfahrtsgruppenverantwortliche
und Fuhrer der Utah-Miliz zu einer Versammlung ein. Young bestimmte
Quantitat und Qualitat der fi.ir die Willie- und Martin-Handkarrenpioniere bestimmten Hilfe. Dabei erhi::ihte er die ihm von den an diesem
Abend anwesenden Personen empfohlenen Mengen.
Youngs Verstandnis der Dringlichkeit der Thematik wird einen Monat spater in einem Brief von ihm deutlich: »Ein Tei! unserer Immigration
ist sehr verspiitet ... Es war ein schwerer Fehler, diese so spiit loszuschicken 111 .«
Die Mormonenkirche hielt an diesem Wochenende eine ihrer Generalkonferenzen ab, und Young nutzte die Gelegenheit, die Mormoninnen und Mormonen um Hilfe fi.ir die Handkarrenpioniere zu bitten.
Am 5. Oktober sprach er vor den Mitgliedern der Mormonenkirche:
»Ich werde nicht bis morgen oder iibermorgen warten, um sechzig kriiftige Maul-
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Young an Anasa Lyman, 4. November 1856, zitiert von Cornwall w1d Arrington, S. 6.

tiere und zwolf bis fiinfzehn Wagen [zu schicken] ... . Auch zwolf Tannen
Getreide sowie vierzig gute Fuhrleute, zusiitzlich zu den Wagenfiihrern 112 .«
Als um Kleidung fiir die Handkarrenpioniere gebeten wurde, fanden
sich sofort viele hilfsbreite Frauen in der Generalversammlung. Lucy
Meserve Smith berichtete, daB »die Schwestern ihre Unterrocke, Striimpfe
und al/es ihnen Entbehrliche gleich dart im Tabernakel [des Versammlungsgebaudes] auszogen« 113 .
Die Utah-Milizeinheiten stellten viele Manner, die den Pionieren zur
Hilfe eilten. Nicht wenige dieser Helfer waren in ihren spa.ten Jugendund fruhen Mannesjahren. Abenteuerlust spielte da sicher eine gewisse Rolle. Allzubald aber sollten Durchhaltevermogen und Ausdauer
dieser jungen Manner auf die Probe gestellt werden. Einige von ihnen,
wie beispielsweise Brigham Youngs Sohn Joseph, waren gerade mit den
Kirchenvertretern von ihren Mormonenmissionen zuriickgekehrt. Und
manch einer fiihlte »mehr oder weniger die auf ihnen lastende Verantwortung« fur den von ihnen begriiBten und unterstiitzten Aufbruch dieser
die Plains zu so spater Jahreszeit iiberquerenden Handkarrenpioniere
und war schnell bereit, den leidenden Menschen in Wyoming zur Hilfe
zu eilen 11 4 .
Die zur Hilfe willigen jungen Manner bereiteten sich auf ihre Reise
vor. Am Abend des 6. Oktobers trafen sie in Brigham Youngs Buro zusammen, um <lessen Segen und Anweisungen zu empfangen. Die Wagen verlieBen Salt Lake City dann am 7. Oktober, gerade zwei Tage nach
Youngs Hilfeaufruf. Bald waren es vierzig Wagen, die den Handkarrenpionieren entgegenzogen. Weitere folgten spater.
Als Asa Hawley aufbrach, fragte ihn seine Frau: »Asa, wann wirst du
zuriickkehren? « Er erwiderte: »lch weifl es nicht, aber, kleines Miidchen, sei
beruhigt, nach dem Erfiillen meiner Pflicht komme ich gern zu riick zu meiner
kleinen Frau 11 5 .«
Am 13. Oktober verlieBen Brigham Young und Heber C. Kimball
mit jeweils einer ihrer zahlreichen Frauen Salt Lake City, um die herannahenden Handkarrengruppen zu treffen. Sie wuBten aller Wahrschein-
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lichkeit nach nicht, dafs die Einwanderer noch Hunderte von Meilen
entfernt waren. Young wurde nach zwei Tagen krank und kehrte in die
Stadt zuriick116 • Und die den Pionieren entgegenziehenden Retter waren sich der noch immer betrachtlichen Entfemungen kaum bewufst.
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Die Willie-Handkarrenkompanie in Wyoming
Am 30. September erreichten die unter Willies Fuhrung stehenden Pioniere endlich Fort Laramie. Dieses Fort wurde von der United States
Army unterhalten, um in den Westen ziehenden Einwanderern Schutz,
Lebensmittel, Gebrauchsgegenstande sowie notwendige Reparaturen
anzubieten. Laramie warder letzte Stutzpunkt, und vor den Einwanderem lagen nun 400 Meilen des hochgelegenen und kalten Wyomings,
um nach Fort Bridger zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt begannen die
Pioniere Schlimmes zu befurchten. Die schneebedeckten Berge der Rokky Mountains erschienen am Horizont, und, was alarmierender war,
die Pioniere stellten fest, dafs die Kirchenvertreter keinen Proviant hinterlassen hatten. James Willie fand heraus, dais keine Rinder in Fort Laramie gekauft werden konnten, <loch andere Dinge waren mittels eines
Kredites der Mormonenkirche erhaltlich.
Die »unabhangigen« Wagen entschlossen sich jetzt, die Handkarrenpioniere zu verlassen und auf andere, mit Wagen nach Utah ziehende
Mormonen zu warten, die sich bereits auf dem Weg befanden 117 • Dieser
Verlust war schmerzlich fur die Handkarrenpioniere. Nun waren sie
vollig auf sich allein gestellt, was das Ziehen der Karren betraf, und
auch die Zugtiere konnten in einer Notfallsituation nicht geschlachtet
werden.
Willies Entscheidung, nur wenige Fasser trockenen Gebacks zu kaufen, zeigt deutlich, wie sehr er die Gefahr der Situation unterschatzte.
Der Hunger stand den Mormonen ins Gesicht geschrieben, und ihre
Vorrate neigten sich dem Ende zu. Viele Pioniere waren vollig entkraftet. Eine Hungerkatastrophe zeichnete sich ab, die nur <lurch einen substantiellen Nahrungsnachschub hatte abgewendet werden konnen. Den
Zusicherungen der Mormonenvertreter uber Vorrate im »Pacific Spring«Gebiet in der Na.he des Sud-Passes schenkte Willie Glauben 11 8•
Die Pioniere kauften sich soviel Proviant im Fort, wie ihre Mittel es
ermoglichten. So verkaufte Levi Savage seine fur $ 20 erworbene Taschenuhr aus der Not heraus fur nur $ 11. Fur $ 6 erhandelte er sich
Stiefel, und den Rest des Geldes gab er fur andere Gegenstande aus 11 9 .
Noch bevor die Willie-Gruppe in Fort Laramie eintraf, begegneten
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ihr ungefahr 100 »abgefallene« Mormonen, die sich von dieser Kirche
distanziert und Utah in Richtung Osten verlassen hatten. Einige von
Willies Leuten muisten die Strapazen und Enttauschungen der weiten
Reise nicht ausgehalten haben und nutzen die Gelegenheit, ihren Zug
nach »Zion« abzubrechen.
»Mehrere Schwestern [der Mormonenkirche] hatten das Lager verlassen
und sind in das Fort gezogen 120 .« Zwei dieser Schwestern, Lucinda Davenport und Christine Brown, verlieisen die Handkarrenpioniere, als Soldaten des Forts das Mormonenlager besuchten. Lucinda Davenport heiratete sofort einen dieser sich von der Kirche gelbsten Mormonen 121 • Joseph Elder berichtete, dais »ziemliche Unruh e im Lager herrschte; einige
spiel ten sich auf, einige logen, und ein ige fie/en [von der Kirche] ab«.
Nach einem Oberdenken ihrer Motive »folgten uns einige, nachdem
wir aufgebrochen waren, und baten den Captain, wieder in die Kompnnie aufgenommen zu werden« 122 • Diese Personen entschlossen sich nun endgultig, ihr Schicksal mit der Willie-Gruppe zu teilen und lief.sen diese letzte
Gelegenheit eines Ausstiegs verstreichen.
Diese Entscheidung erwies sich nur allzubald als falsch. Innerhalb
von vier Tagen nach Verlassen des Forts, zwischen dem l. und 4. Oktober, starben sechs Pioniere 123 • Auch wurden schon einen Tag nach Aufbruch von Fort Laramie die Speiserationen gekurzt. Am 2. Oktober berief
Willie eine Versammlung uber diese Maisnahme ein und begrundete
seine Entscheidung mit dem Hinweis, dais die Pioniere ihre Vorrate
aufbrauchen wurden, noch bevor sie Nachschub erwarten konnten,
wenn sie ihre Tagesrationen nicht einschrankten. Von nun an gab es
nicht mehr 16, sondern nur noch 12 Unzen Mehl pro Tag. Und es wurde ernsthaft versucht, die Tagesstrecken zu vergroisern 124 .
An diesem Punkt befanden sich die Pioniere noch auf befahrbaren
Wegen. Und trotz der geringeren Lebensmittelrationen gelang es ihnen, fur einige Zeit fast 17 Meilen pro Tag zuruckzulegen. Am 10. Oktober erreichten die Mormonen einen kleinen Handelsposten, der zu
dieser spa.ten Jahreszeit noch geoffnet hatte.
Die Pioniere erhielten dort 37 Buffelfelle, die zuvor von den Kirchen-
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vertretern fi.ir sie bereitgestellt worden waren. Doch was die dringend
benotigten Lebensmittel und Gebrauchsgegenstande betraf, gingen sie
leer aus. Auch waren 37 Bi.iffelfelle nicht genug, um 400 Menschen warmzuhalten. Die Pioniere fanden eine Nachricht, die ihnen mehr Nachschub
noch vor dem South Pass zusicherte.
An diesem Tag kehrten einige Abtri.innige in Rich tung Fort Laramie
um 125 . Fi.ir die Bleibenden war die Aussicht auf Nachschub die einzig
wirkliche Oberlebenshoffnung. Die Tage und besonders die Nachte
wurden kalter. Die unheilvolle VerheiBung des nun sch.on bis fast in die
Taler reichenden Schnees konnten die Handkarrenpioniere schwerlich
iibersehen.126
Am 15. Oktober wurden die Lebensmittelrationen wiederum geki.irzt
und Savage schrieb: »Die Leute werden schwach und konnen nicht mehr.«
Die Manner erhielten 10 1/2 Unzen Mehl pro Tag, wahrend die Frauen
w1d die alteren Kinder mit 9 vorlieb nehmen muBten. Kleinere Kinder
empfingen 6 und Sauglinge 3 Unzen. Chislett nannte alle unter 12 Unzen liegenden Tagesrationen selbstmorderisch fi.ir die Manne1~ denn diese
brauchten Kraft und Energie, um ihre verschiedenen Pflichten ausi.iben
zu konnen 127 .
John Oborn schrieb: »Unsere geringen Rationen erreichten den Punkt,
an dem eine Mahlzeit einen ganzen Tag reichen muflte. Von hier an liegt es
auflerhalb meiner Fiihigkeit, dariiber zu schreiben. Gott allein kann die Falter
und die Entbehrung, das Ausgesetztsein und das Hungern verstehen underkennen, die wir ertragen.« 128
Die Bi.iffel waren zu dieser Zeit wahrscheinlich bereits in warmere
Gebiete gezogen. Joseph Elder gab seine Bi.iffeljagd schlielslich als hoffnungslos auf, und somit endete die Fleischversorgung aus dieser Richtung1 29. Die Milchki.ihe wurden nun geschlachtet, denn das Ziehen der
Wagen erwies sich als zu schwer fi.ir die ausgezehrten Tiere. Sarah.James
schrieb, daB sie »dankbar« fi.ir das zusatzliche Fleisch war. » Wie gut die aus
diesen Knochen gekochte Suppe schmeckte, obgleich kein Fett daran war. « Auch
die Haut dieser Ki.ihe wurde zubereitet, nachdem das Fell wegrasiert war.
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Sarah fi..igte hinzu: »/ch entschied sogar, die Schuhe fiir Suppe zu verwenden. Dies brachte ein Uicheln in das traurige Gesicht ,neines Vaters, ... doch
Mutter war ein biflchen base mit mir und sagte, dafl ich die schlammige Briihe
selbst essen soll 130 .«
Die Pioniere fingen an, alles nur irgend EBbare zu suchen. Michel
Jensen berichtete: »Jede Wurzel und jedes Gras, die auffindbar waren, wurden als Nahrungsquelle genutzt. Prickly Pea rs [ein kleiner Kaktus] wurden
gesammelt, die Stacheln weggebrannt, und dann wurden sie in Stucke geschnitten, gekocht [oder gebacken] und gegessen 131 .«
Das standige Hungern fi..i.hrte da zu, daB die Mormoneneinwanderer
»ofter schwindlig und schliifrig wurden, so kann ich 111ic/1 also nicht mehr an
das, was geschah, allzugut erinnern «132 •
Kraftig gebaute Manner starben, »einige van ihnen zogen ihre Karren bis
fast zu ihrem Todestag, ein oder zwei sogar an dem Tag, an dem sie starben« 133 .
Chislett fiigte hinzu: »Diese Miinner waren ausgezehrt durch Hunger,
Mangel an Bekleidung und Schlaf, sowie durch Uberarbeitung, Schwiiche und
Entkriiftung sowie Fliissigkeitsmangel. Dies konnten wir weder verhindern noch
erleichtern, da keine entsprechenden Medikamente im Lager verfiigbar waren.
In fast jedem Fall starben die van diesen Symptomen betroffenen Miinner« 134 •
Drei Pioniere starben zwischen dem 5. und dem 15. Oktober, wahrend die Handkarrenkompanie entlang des North-Platte-River-Ufers
zog. Unter ihnen war die siebzehnjahrige Caroline Reeder. »Sie lief den
Pionieren voraus und sammelte Beifufl [wahrscheinlich zum Kochen] in ihrem Schaf. Dann legte sie sich nieder, um auszuruhen. « Die nachri.ickenden
Pioniere fanden das Madchen sterbend vor. Sie sprach nicht und entschlief in der Nacht135 . Am 16. starben drei weitere Personen, <loch auch
eine Geburt war zu verzeichnen.
»Der Kummer und die Trauer der Hinterbliebenen, die van ihren Ehemiinnern und Viitern so jiih getrennt wurden, schmerzten zutiefst und niemand
konnte die Triinen des Mitgefiihls wiihrend dieses traurigen Spektakels unterdriicken. «
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Chislett half oft, Graber auszuheben. Er war sehr pflichtbewufst und
»sprach immer und aus tiefem Herzen ein Gebet zu Gott ... und bat ihn, unseren Untergang zu verhindern und Hilfe zu senden« 136 .
Am 16. Oktober erreichten die Handkarrenpioniere den Sweetwater River. Am 17. starb noch einer der Pioniere, und die Gruppe mufste
diesen Fluf3 zweimal durchwaten 137 • Das <lurch die Route der Pioniere
bedingte notwendige Durchqueren des Platte, North Platte und des
Sweetwater-Flusses erwies sich fur die Handkarrenleute als zusatzliches Problem. Chislett beschrieb den Sweetwater als »wunderschon in
seinem steinigen Bett, kristallklar flieflend, aber als wir wieder und wieder hindurchwaten muflten ..., verlor er seine Schonheit«138 •
Jeder Todesfall verringerte die Anzahl derjeni gen, die Arbeiten leisten konnten. In Chisletts Gruppe fanden sich bald nicht mehr genug
Manner, um »ein Zelt aufzuschlagen, a/s wir lagerten«. Viele dieser Menschen waren zum Laufen zu schwach und zu krank. Chislett muBte sie
nach jedem Tagesmarsch von den Wagen heben und zum Lagerfeuer
tragen. Und am Morgen muisten diese Leute dann wieder auf die Wagen gesetzt werden 139 • Als die Wagen die Anzahl der Schwachen und
Kranken nicht mehr aufnehmen konnten, muBten die Handkarren herhalten, was diese noch schwerer machte.
Chislett und andere der Fuhrer verdienten sich viel Lob fur ihre
Hilfe. »Manchma/, wenn wirohneeine Pause nicht mehr weiterzukonnen glaubten, kam einer der Captains zu uns und half einige Zeit beim Ziehen unseres
Karrens. Ich bin sicher, dafl wir uns ohne diese Hilfe und Ermunterung hingelegt hiitten und gestorben wiiren.« Dach die Methoden waren von Zeit zu
Zeit rauh.
»Manchmal muflten sie [die Captains] mit den Leuten hart umgehen ...
Einer der Mann er, der einen Karren zag, legte sich nieder und Jing an zu
weinen. Wir alle wolf ten mit ihm weinen. Einer der Captains ging zu ihm und
schlug ihm einfach ins Gesicht. Dies machte den Mann so wiitend, dafl er sogleich au/sprang und mit seinem Karren zu rennen begann . ... Es war beleidigend dem Mann gegeniiber, aber ich weifl, dafl dies sein Leben rettete 140.«
Ein weiterer Mann s tarb am 18. Oktober und »jeden Tag wurde da s
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Wetter kiilter, und viele ... ver!oren Finger, Zehen und Ohren [<lurch Erfrierungen] «141 . Von Zeit zu Zeit wurden sogar die Toten ihrer Kleidung
beraubt, um gegen die Kalte besser geschi.itzt zu sein. Der 19. Oktober
erwies sich als ein besonders schwieriger Tag, da die Pioniere 16 Meilen
laufen mulsten, um genug Holz und Wasser fur ein Lager zu finden.
Ein »tobender« Sturm entwickelte sich, und es schneite eineinhalb Stunden am Morgen. »Die armen Frauen und Kinder litten sehr« in diesem
Sturm, der »stark und kalt« war, doch die Gruppe setzte die Reise fort 142.
Sarah James berichtete, dais »uns die ganze Zeit kalt war«. »Es fief entweder
Regen oder Schnee. Selbst in cine Decke gehiillt, klapperten dir die Ziihne 143 .«
An diesem Tag traf eine von Joseph A. Young angefuhrte vier Manner starke Gruppe mit den Handkarrenpionieren zusammen. Sie kamen
aus Salt Lake City und wurden von den frierenden und hungernden
Einwanderern freudig empfangen .
»Solch ein [Freuden-]Geschrei babe ich noch nie vorher gehort 144 .«
Young und seine Leute waren die e rsten der sehnsuchtig erwarteten
Versorgungskompanie. Sie sagten den Pionieren, dais Hilfe in Form von
Proviantwagen unterwegs sei. Youngs Gruppe konnte den Pionieren
aulser Hoffnung nicht allzuviel anbieten. Nur wenige Nahrungsmittel
konnten sie verteilen, und dann mulste diese Gruppe auch schon weiter,
um auf Martin und seine Leute zu stolsen. Die Willie-Kompanie setzte
ihre Tagesreise fort und legte 16 Meilen zuruck, ohne die Versorgungswagen zu erreichen. Der Preis dieser Anstregnungen jedoch war hoch:
Fi.inf weitere Menschen starben an diesem Tag 145.
Am nachsten Morgen bedeckte tiefer Schnee den Boden, der die Pioniere am Weiterziehen hinderte. Es schneite weiter, und die Lebensmittelvorrate waren fast vollig aufgebraucht 146. Joseph Elder berichtete,
dais der »Schnee ungefiihr 6 oder 8 Zoll tief war ... «
James Willie und Joseph Elder entschlossen sich, mit Maultieren den
Versorgungswagen entgegenzureiten und diese um schnellstmogliche
Hilfe zu bitten . Die beiden Manner ritten in »den Schnee, und ein eisiger
Wind blies den ganzen Tag in unsere Gesichter«. Willie und Elder fanden
schliefslich den Versorgungstrupp, 27 Meilen vom Lager der Handkar-
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renpioniere entfemt, im Schneesturm und erklarten die Situation der
Pioniere. Der Versorgungstrupp setzte sich schnell in Marsch. In der
Zwischenzeit ~ungerten die Einwanderer in ihrem Lager 147 .
John Oborn berichtete, daB »wir alles Eflbare aflen, Rinde und Blatter
van Biiumen etc. Wir Jiingeren aflen die Rohhaut van unseren Stiefeln 148 .« Und
Samuel Rowley aB die zur Handkarrenreparatur verwendeten Rinderhaute149. William Page hatte von einem erlegten Bi.iffel die Haut entfernt
und dara us fi.ir eine Frau ein paar Schuhe gefertigt.

»William war so hungrig, dafl er einen ihrer Schuhe in der Nacht stahl und
iiber einem Lagerfeuer kochte und verspeiste.« Auch grub er nach Wurzeln
und schalte Rinde von d en Baumen, die er dann aB. Doch der Schnee
erwies sich auch da als sehr hinderlich 150 . Die Jensen-Familie fand »einige Knochen van einem wilden Tier, das in der Wildnis verendet war ... Diese
wurden als Essen gekocht. Das war die einzig verfiigbare Nahrung I 51•
Fi.inf weitere Pioniere muBten ihr Leben lassen: »Einige starben in den
Armen derjenigen, die ihrem eigenen Tod nicht mehr fern waren, Miitter wanden im Sterben die Uberres te ihrer zerrissenen Kleidung um die bleichen Gestalten ihrer sterbenden Siiuglinge I52 .«
Die Rinder verstreuten sich wahrend des Sturms, und einige konnten nicht wiedergefunden werden. Eine geringe Anzahl d er schwacheren Rinder wurde geschla chtet und gegessen, <loch dies war nur ein
Tropfen auf den heifsen Stein. Das von Willie in Fort Laramie gekaufte
trockene Brot wurde verteilt. Jetzt bestand der Lebensmittelvorrat der
Pioniere nur noch aus »einigen wenigen Pfund Z ucker und getrockneten
Apfeln, ungefiihr einem Viertelsack Reis und einer geringen Menge (wahrscheinlich 20 oder 25 lbs.) harten Brotes«.
Diejenigen Manner, die seit der Abreise aus England die Rationen
verteilten, wurden der Ubervorteilung verdachtigt. Chislett bemerkte,
daB es schwer sei, Lebensmittelrationen zu verteilen und gleichzeitig
selbst zu hungern. Willie bea uftragte Chislett, das gerechte Verteilen die-
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ser sehr begrenzten Vorrate »streng« zu i.iberwachen und nur den Kranken und hungrigen Kinder zu geben - und dann so wenig wie moglich.
Schlimmer Durchfall erwies sich ebenfalls als Problem. Das Lager war
nun so »schmutzig«, dais Chislett es im Detail ausdri.icklich nicht beschrieb153.
»So/ch starken Hunger habe ich vorher noch nie erlebt und moge mir Gott
in seiner Gnade diesen Anblick ersparen.« Die hungernden Menschen hatten keine andere Wahl, als zu Chislett zu kommen. »Massen van hungernden Miinnern und Frauen umringten mich und bettelten um Brat. « Viele
dieser Menschen waren an harte Arbeit gewohnt und taten alles, urn
sich und ihren Familien das Auswandern zu ermoglichen. »Solche Menschen wie diese kamen zu mir und bettelten um Brat ... ]ch fiihlte mich bis in
den Staub gedemiitigt. « Doch Chislett hatte keine Wahl: »lch verweigerte ...
diesen Menschen Brat!« Spater, so Chislett, sprachen viele von ihnen »mit
Zustimmung iiber meine strenge Pflichterfiillung«. Doch er fi.igte hinzu: »Es
ist schwer, mit einem hungernden Mann verniinftig [zu reden] 154.«
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Die tragische Rettung der Willie-Kompanie
Nachdem am 21. Oktober nochmals vier Menschen gestorben waren,
hi:irten die Pioniere endlich das Quietschen der herannahenden Proviantwagen155. »Aufler Kontrolle und in allgemeiner Freude wurden die in unserem Lager eingetroffenen Briider van den Schwestern umarmt und mit Kiissen iiberschwemmt. « Einige der Manner waren so betroffen, daB es ihnen
die Sprache verschlug.
Chislett erhielt Mehl, Kartoffeln, Zwiebeln, Steppdecken, Biiffelfelle
und Wollsocken zum Verteilen. Die Pioniere aBen gut an diesem Abend.
»Lachsalven ertonten van den kleinen Gruppen, die um die Feuer saflen und
schwatzten 156 .« Leider stellte sich dieses Freudenfest als etwas verfriiht
heraus. Selbst mit zusatzlichen Lebensmitteln und anderer Hilfe waren
die Herausforderungen und Leiden der Handkarrenpioniere noch lange nicht vorbei.
Vierzehn Wagen waren es, die unter Willies Fiihrung im Lager eintrafen. Acht fuhren weiter, um die Martin-Kompanie zu entlasten. Die
Willies Pioniere unterstiitzenden sechs Wagen standen unter dem Kommando von William H. Kimball, der auch die Fiihrung iiber Willies
Leute iibernahm. Am nachsten Morgen wies er die noch immer erschopften Pioniere an, die Reise fortzusetzen. Selbst mit Kimballs zusatzlichen Mannern konnte nicht allen Hilfsbediirftigen geholfen werden.
Unter diesen Umstanden aufzubrechen, forderte weiteres Ungliick
geradezu heraus. So starben denn auch am 22. Oktober zwei weitere
Menschen, die Einwanderer jedoch legten elf Meilen zuriick. Und dann,
am 23. Oktober, bestand Kimball auf 16 Meilen, die wohl die schrecklichsten der ganzen Reise in die Rocky Mountains waren 157 •
»Dies war ein schlimmer Tag«, so Savage, »der Wind wehte stark und
kalt. « Der erste Tei! dieser Tagesreise bestand aus einem 5-Meilen-Aufstieg des »Rocky Ridge«. Der Hang erwies sich als steil, und die Schneewehen waren oft zwei FuB tief158 • Windig war es auch, »dafl es uns fast
durchbohrte«. Viele Pioniere fielen hinter dem Hauptteil der Gruppe zuriick, und Chislett wurde beauftragt, diesen Menschen <lurch den »knietiefen« Schnee zu helfen.
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Schlielslich wurden die normalerweise zwei Karren ziehenden Pioniere fiir einen eingesetzt. Nachdem dann ein Karren ein Stuck gezogen war, gingen die Manner zuruck und holten den zweiten Karren.
Spater wiederholte sich dieses Szenario mit normalerweise sechs Karren ziehenden Pionieren, die jeweils drei Karren zogen 159 .
Es war ein schrecklicher Abschnitt, und einige der Einwanderer fielen den Anstrengungen zum Opfer. William James »kol/abierte und sank
in den Schnee«. Er versuchte zwei- oder dreimal, mit Hilfe seiner Frau
Jane aufzustehen und bat sie schlielslich, allein weiterzuziehen, da er
spater mit Hilfe seines Sohnes Reuben folgen wurde. Obgleich Jane das
Schlimmste befiirchtete, hatte sie keine andere Wahl, als mit ihren verbliebenen sechs Kindern ihren Handkarren weiterzuziehen 160 .
William James trug ein Gewehr, das er zum Schie/sen von Hasen
und Waldhiihnern benutzte, um die sehr bescheidenen Lebensmittelrationen aufzubessern. John Chislett stiels mit dem mit Kranken und
Schwachen beladenen Wagen auf William und Reuben, die ihr Gewehr
bei sich hatten. Chislett hatte fiir James keinen Platz in dem »ii.berfiillten« Wagen und liefs ihn und den Jungen zuruck.
Am Abend desselben Tages brach Chislett wiederum auf, um anderen Pionieren zu helfen. Er traf dabei auch auf James nebst Sohn, und
diesmal versuchte Chislett, den »alten Mann « zum Weitermarsch zu bewegen, <loch William James hatte nicht die Kraft, von jemandem untersti.itzt weiterzugehen. Chislett gab dem ungliicklichen Mann Deeken
und riet Reuben, sich <lurch Bewegung einigermalsen warm zu halten.
Spater in der Nacht fand sich schlielslich ein Platz in einem Wagen fur
James, <loch er starb noch vor der Dammerung des nachsten Tages. Bevor er entschlief, erkundigte sich der sterbende Mann noch nach seinem
Gewehr, sichtlich besorgt, seine Familie versorgen zu konnen 161 . Reuben blieb wahrend dieser schweren Zeit bei seinem Yater, und zwar den
ganzen Tag und die Nacht hindurch bei bitterer Kalte. »Seine Verletzungen waren so schwer, dafl er fiir den Rest seines Lebens darunter Leiden wird 162 .«
Die schwacheren Pioniere fielen nun in so grolser Anzahl zuruck,
dais die Fuhrer ernste Schwierigkeiten hatten, allen zu helfen.
Ein Dane namens Niels Andersen gait bisher als einer der »sti:irksten
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und tapfersten« Manner der ganzen Gruppe. Er zog seine vierzehnjahrige Tochter in seinem Handkarren und tat dies, trotz der zusatzlichen
Last, »happily«. Doch dann bekam er plotzlich schweren Durchfall, wurde schwachlich und mufste das Ziehen des Karrens seiner Frau Mette
i.iberlassen.
Mette und John Ahmanson sahen, wie Niels mit den anderen zu
gehen versuchte und dabei »in ein herzzerreiflendes Wehklagen ausbrach«.
Ahmanson versuchte Levi Savage zu iiberzeugen, Andersen in den
Wagen zu nehmen, <loch dieser erwiderte, der Wagen ware so i.iberladen, dais er das Ersticken einiger befiirchten miisse. Schliefslich nahm
er Andersen auf, als er <lessen Zustand sah. Niels Andersen wurde spater am Abend in das Lager getragen, wo er verschied 163 .
Die Handkarrenpioniere ·uberquerten mehrere Fli.isse, einschliefslich
des Sweetwater River (zum letztenmal) . Dieser Flufs war an der Stelle,
an der Emma James hindurchwatete, 40 Fufs breit. »Das Wasser war eisig,
und bald war unsere Kleidung an unseren Korpern festgefroren. Unsere Fiifle
waren steif gefroren . Kalt und elend erreichten wir das andere Ufer. « Gliicklicherweise war es den Pionieren moglich, trockene Kleid ung anzuziehen, bevor sie wieder aufbrachent 64 .
»Viele konnen die Szenen nicht vergessen, die sie an diesem Tag sahen«,
schrieb Joseph Elder. »Manner, Frauen und Kinder waren geschwacht durch
Kiilte und Hunger ... , und ein ige starben sogar am Wegrand 165 .« Als Savage
endlich im Lager ankam, war es schon dunkel. Es waren nur »wenige der
Zelte errichtet, und die Manner, Frauen und Kinder saflen, var Kalte zitternd,
um ihre kleinen Feuer«. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren diese Pioniere zu schwach, die restlichen Zelte aufzubauen. Auch mufsten zwei
Wagen geschickt werden, um die Nachziigler aufzusammeln.
Es dammerte fast der Morgen, als diese wieder im Lager eintrafen,
»einige schlimm frierend, einige sterbend und andere tot«. »Es war herzzerbrechend«, schrieb Savage, »die Kinder weinten um ihre Mutter und die Miitter
um ihre Kinder 166 .«
Der fiir diesen Marsch zu zahlende Preis war hoch . Zwei starben
wahrend der Tagesreise und elf weitere Personen in der Nacht. Und am
nachsten Morgen waren wiederum zwei Opfer zu beklagen167 . Dreizehn
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Menschen wurden - in einem Grab i..ibereinandergestapelt- zur ewigen
Ruhe gebettet. Die physischen und psychischen Anspannungen fi..ir die
Hinterbliebenen waren so gewaltig, daB einige der Beerdigung fernblieben. »Lethargic und Kiilte zerstorten natiirliche Gefiihle und Affekte168 .«
Doch Ausnahmen gab es auch. So wollte die achtjahrige Mary Hurren die sterblichen Uberreste ihres Spielkameraden sehen, und ihr Onkel, James Reeder, trug sie zu dem Grab, wo sie ihrem kleinen Freund
Lebewohl sagen konnte 169 •
Die aufreibende Tagesreise des 23. Oktober erwies sich als unnotig,
da schon am Morgen des nachsten Tages Reddick N . Allred mit weiteren Versorgungswagen eintraf. Die von Pferden gezogenen Wagen hatten die Pioniere innerhalb einiger Stunden erreicht, auch wenn diese
am 23. keinen Millimeter weitergezogen waren. Und die Fuhrwerke
hatten es den Pionieren ermoglicht, unter weniger Verlusten die Reise
fortzusetzen.
John Ahmanson, der William H. Kimball wenig Respekt entgegenbrachte und ihn spottisch »Schneeprophet« nannte, war schockiert i..iber
so viele vermeidbare Leiden und Todesfalle. Ahmanson ging zu Kimball und »drohte, in bei Brigham Young anzuklagen« 170 •
NeununddreiBig Personen starben in der Woche zwischen dem 19.
und dem 26. Oktober, <loch Kimball trieb die Pioniere an, so schnell
wie moglich i..iber <las gefrorene Land zu ziehen. Noch einmal zehn
Menschen sollten sterben, ehe die Pioniere schlieB!ich <las Salt Lake
Valley am 9. November erreichten. Doch vorerst hatten sie zumindest
Lebensmittel, Kleidung, Hilfe und Hoffnung.
Als sie in das verheiBene Tal kamen, lag Mary Hurren krank in einem der Wagen. Sie schaute auf und sah einen Mann aus einer Art
Erdloch auftauchen, wie sie damals als Wohnstatten der Mormonen in
Utah nicht untypisch waren. Doch selbst solche Armut sah herrlich aus
im Vergleich zu dem, was Mary in den letzten Mona ten erduldet hatte.
»Sind wir im Himmel, Mutter? « frage sie. »Nein, meine Liebe. Warum? «
erwiderte ihre Mutter. »Oh, ich dachte, wir miiflten es sein 171 .«
Der Preis, mittels Handkarren nach Salt Lake City zu trecken, war
furchtbar hoch fi..ir die Willie-Kompanie. 77 Pioniere starben, seit sie Eng-
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land verlassen hatten. Und 68 von diesen verschieden auf dem Treck
zwischen Iowa City und Salt Lake City 172 .
Brigham Young war damit beschaftigt, Hilfe fur die Handkarrenpioniere zu organisieren. Er drangte die im Salt Lake Valley lebenden Mormonen, den erschopften und ausgehungerten Pionieren Lebensmittel,
Gebrauchsgegenstande sowie Wohnraum zur Verfiigung zu stellen, wo
die zum Tei! kranken Einwanderer genesen konnten. Nicht alle Handkarrenpioniere fanden in Salt Lake City Unterschlupf, und so
muBten viele dieser Menschen auf die umliegenden Siedlungen verteilt
werden.
Der Sohn des Mormonenpropheten, Joseph A. Young, der von der
Martin-Kompanie so freudig empfangen warden war, war inzwischen
nach Salt Lake City vorausgeeilt. Auch er sprach am 15. November
und berichtete von den Umstanden dieser Handkarrengruppe. Joseph
sagte: »Die Bruder und Schwestern schienen bei guter Gesundheit und Stimmung zu sein.« Weiterhin seien ja nur »ungefahr sechsundfiinfzig .. . ges torben, [und das] waren hauptsachlich alte Leute«173 • Die Opfer der MartinKompanie waren doppelt so hoch wie die von Willies Leu ten .
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William Henry Kimball, der "Schnee-Prophet", in spateren Jahren.
(Aus Kimball, Seite 298}
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Die Martin-Handkarrenkompanie in Wyoming
Am 8. Oktober erreichten Martins Leute Fort Laramie in Wyoming.
Die Fuhrer dieser Gruppe versaumten, dort zusatzliche Lebensmittel
und Gebrauchsgegenstande zu beschaffen. So hatten die Pioniere keine
andere Wahl, als in das Fort zu gehen und selbst zu erstehen, was immer im Bereich ihrer Moglichkeiten lag. Sie versetzten Uhren, Schmuck
und andere Wertsachen, um Lebensmittel kaufen zu konnen174 .
Der kommandierende Offizier des Forts erlaubte den Pionieren, von
den Armeevorra ten giinstig zu kaufen175 . Mit der Entscheidung, zwischen Kalte und Hunger wahlen zu miissen, konfrontiert, entschied
sich unter anderen Albert Jones fiir Mehl, Schinken und Geback, die er
gegen einen Mantel eintauschte 176 •
Die Kirchenvertreter hinterlieBen Briefe in Fort Laramie, die mit
Versicherungen gespickt waren, den Handkarrenpionieren ostlich des
»South Pass« Untersti.itzung zukommen zu lassen 177 • Doch dieser Pals
lag iiber 250 Meilen westlich von Fort Laramie, und die Fuhrer der
Martin-Kompanie hatten wissen miissen, daB ihre Lebensmittel kaum
bis dahin reichen wi.irden. Der EntschluB, im Fort keine zusatzlichen
Lebensmittel for Martin und seine Leute bereitzustellen, erscheint somit als fahrlassige Entscheidung.
Bald nachdem die Pioniere Fort Laramie verlassen hatten, muBten
ihre Lebensmittelrationen geki.irzt werden. Zuerst erhielten alle Erwachsenen 12, dann 8 und schlieBlich 4 Unzen Mehl pro Tag; Kinder empfingen noch weniger 178 • Der Hunger liefs nicht lange auf sich warten. Je
hinger sich die Pioniere »auf den Plains und in den Bergen befanden, desto
hungriger wurden sie«.
John Jaques bemerkte, dais diese Menschen »einen Hunger [hatten],
der nicht gestillt werden konnte ... Du glaubst fast , einen rostigen Nagel essen
oder an einer Feile nagen zu kdnnen 179 .«
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Die Handkarrenpioniere wurden schlieislich angewiesen, ihr Gepack
zu verringern, was Koch- und Bettzeug einschloB, da die Strapazen sie
mehr und mehr schwachten. Am 17. Oktober wurde das zulassige Gepack auf 10 Pfund pro Erwachsenen reduziert. Kinder durften nicht mehr
als 8 Pfund mit sich fiihren. Diese Entscheidung war schmerzhaft und
von zweifelhafter Niitzlichkeit, denn »gute Deeken und anderes Bettzeug
sowie Kleidung wurden verbrannt, .. . obgleich diese nun mehr als je zuvor
benotigt wurden, denn da waren noch 400 Meilen Winter, die bewaltigt werden mufiten« 180 • Elizabeth Kingsford kommentierte: »Diese Entscheidung
vergrofierte die Leiden der Kompanie - Manner, Frauen und Kinder gleichermaflen - sehr 181 . «
Die Mentalitat der Pioniere blieb von den Entbehrungen, den physischen und psychischen Belastungen nicht unbeeinfluist. » Viele Menschen
wurden nicht nur korperlich schwach, sondern auchgeistig.« David Blair, ein
groisgewachsener Mann, der nach seinen eigenen Worten als Feldwebel
im Leibgarderegiment der britischen Konigin gedient hatte, fing an »zu
Jaseln wie ein Idiot «182 • John Jaques berichtete, dais sich »grofle, gesunde
[und] starke Manner schrittweise veranderten, bis sie verdriefllich und kindisch wurden und sich manchmal so benahmen, als ob sie kaum noch zurechnungsfahig waren« 183 . Mary Horrocks war so »krank«, dais »sie uberschnappte und mehrere Tage lang nur hartgejrorenen Schnee aj3« 184.
Einige der Pioniere waren so geschwacht und lethargisch, dais sie
Schwierigkeiten hatten, au£ ihre Kinder aufzupassen. Daniel Tyler berichtete von kleinen Kindern au£ seinen Armen, mit denen er deren
Mutter zu finden suchte. Einmal fand er die Mutter eines Kindes, die
»ihre magere Speiseration kochte und so stumpfsinnig war, dafl sie alles andere,
sogar ihr schwachliches zwei- oder dreijahriges Kind, ignorierte«. Tyler fiigte
hinzu, daB »diese Szenen zu schmerzhaft sind. Ein detaillierter Bericht wiirde
ein steinernes Herz schmelzen lassen 185 .«
Todesfalle waren nun so haufig, dais »jeder Lagerplatz ein Friedhof
wurde. Jeden Morgen ging eine Beerdigungsmannschaft zu den Zelten und
[tat das Notwendige] ... fur die wahrend der Nacht entschlafenen Pionie-
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re 186 .« John Jaques berichtete, wie die Einwanderer die Asche der Lagerfeuer zur Seite fegten und sich dann auf den noch warmen Boden legten. »Am Morgen erwies sich diesel be Stelle nls giinstigfiir ein Grab.« Da der
Boden dort nicht fror, »wnr es der einfnchste Platz, wo ein Grab [ausgehoben] und die in der Nacht Gestorbenen bestattet werden« konnten187 . Rudel
von Wolfen besuchten die Lagerplatze der Handkarrenpioniere, nachdem diese aufgebrochen waren, und scharrten in den Grabern nach den
sterblichen Dberresten der Verstorbenen 188 •
Elizabeth Sermon war iiberwaltigt von Trauer, als ihr Ehemann starb
und mit zwei anderen Personen zur ewigen Ruhe gebettet werden
mu!ste. Jahre spater schrieb sie: »Mir ist, [als ob] ic/1 die Wolfe noch sehen
kann, die auf die Karper warteten und in unser Lager kamen, noch bevor wir
weiterzogen 189 .« Niemand schien daran zu denken, die Wolfe als zusatzliche Nahrung zu schielsen.
Der dreizehnjahrige Heber Robert McBride und seine Schwester,
die sechzehnjahrige Jeanette Ann, mulsten den Handkarren ihrer Familie ziehen. Kalte und schrecklicher Hunger hatten die Eltern dieser Geschwister zu sehr geschwacht. Zwar versuchten sie am Morgen noch
zu laufen, doch spater lagen sie am Wegrand und mulsten von Jeanette
und Heber in deren Handkarren gezogen werden. Eine kleinere Sch wester befand sich ebenfalls im Karren, wahrend die beiden jungeren Bruder nebenher liefen. »Keine Zunge oder Feder kann beschreiben, was meine
Schwester und ich durchmachten .« Ihnen schien, als »wiirde der Tod ein Segen sein, denn wir beteten, zu sterben, um somit unseren Leiden zu entrinnen
... Wir weinten und waren so verzweifelt [und] wuflten nicht, was wir tun
soil ten. «
Heber McBride hatte keinen Respekt vor den »Rohlingen«, welche
die Pioniere fuhrten und »eine grofle Befriedigung dnrin fanden, ihre Autoritiit herauszukehren, indem sie van den Leu ten Gehorsam verlangten oder deren Rationen zuriickhielten« .
Eines Abends gelangte die McBride-Familie nach Einbruch der Dunkelheit in das Lager, tmd die Kinder waren besorgt, dais ihre Mutter
sterben konnte. Infolge schweren Regenfalls fanden sie nur Sonnenblumenstengel und nassen Biiffeldung fur das Lagerfeuer. Gerade als die
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die McBrides das feuchte Zeug zum Brennen gebracht hatten, wurden
die Handkarrenpioniere zum Gruppengebet gerufen. Der Yater war
bereits zu dieser Yersammlung gegangen, als Daniel Tyler »erschien, unser
Feuer austrat und das Was ser verschiittete, das wir erwarmen wo/lten, um
unserer Mutter ein wenig Tee zu bereiten«.
Heber war zu jung, um sich wehren zu konnen, doch er war von
ohnmachtiger Wut erfiillt. »Jch sagte ihm [Tyler], sobald ich zu einem Mann
herangewachsen ware, wiirde ich ihn auspeitschen, auch wenn dies das Letzte
sei, was ich auf dieser Erde tun wiirde. « Heber betrachtete Tyler nicht nur
als Raufbold, sondern auch als Feigling, der sich an die Mc Brides nicht
herangewagt hatte, ware der Yater bei ihnen gewesen I90 •
Die Situation der Pioniere verscharfte sich zusehends, besonders
was Hunger, Kalte und Erschopfung betraf. Oft verblieb den Einwanderern wenig mehr als ihr Mut und ihr Glaube. Ein Mann bemerkte: »Je
kleiner die Rationen, desto liinger wnren die Gebete 19 1.« Nicht wenige konnten diese » Tortur « kaum !anger ertragen.
»Die Leute wurden oft so miide, dafl sie sich unter einen Strauch oder Baum
Iegten, und dann war es sehr schwer, sie wieder auf die Beine zu bringen. Die
Fiihrer muflten mit Peitschen kommen und sie wieder zu Bewufltsein schlngen,
wenn sie bettelten, zuriickgelnssen zu werden, um zu sterben 192 .«
George Housley schrieb: »Jch wu rde so k/einmiitig von der Erschdpfung,
dafl ich mich nach dem Tod sehnte und vor der Kompnnie versteckte, um zu
sterben.« Doch einer der Manner kehrte zuriick und »Jnnd mich hinter
einem Stein sitzend, wo ich zu sterben lwffte«. Housley wurde schliefslich
iiberzeugt, mit den Handkarrenpionieren weiterzuziehen 193 •
Jane Bailey erlaubte ihrer Familie nicht, aufzugeben. 1hr Sohn Langley schlich davon, um sich »unter einen Busch zu Iegen und zu sterben«.
Jane »schalt ihn aus« und sagte, dais er mit nach Salt Lake City kommen
miisse. Auch ihr Mann John wollte sich hinlegen, um zu sterben. Langley schrieb spater: »Es war nicht schwierig, zu entschlafen. « Doch Jane »ging
zu [John], schiittelte ihn und sagte, dafl er weitergehen miisse ... Er gab dann
das Sterben auf.1 94 «
Die Hodgett-Planwagenkompanie iiberholte Martins Leute. Obgleich
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die Planwagen ohne weiteres hatten weiterziehen konne, entschied man
sich, mit den Handkarren zu trecken und Hilfe anzubieten. Die von der
Hodgett-Gruppe angebotene Hilfe war zwar nicht genug, doch die Pioniere der Planwagenkompanie waren in der Lage, die tragische Situation der Handkarreneinwanderer zu erleben und dari..iber zu berichten.
Zwar waren Hodgetts Leute mit ihren Planwagen in einer besseren Lage,
aber auch sie mulsten hungern.
James Bond, der Sohn von John Bond, sah sich gezwungen, seinen
Kindern nur ein Biscuit pro Tag zu geben. Spater wurde daraus ein
halber Biscuit, und das war nicht genug. Einige der alteren Kinder waren
in der Lage, ohne grolses Klagen Hunger zu ertragen, aber »die jiingeren
Kinder bettelten stiindig .. um mehr Brat«. SchlieBlich ging Bond zu »Captain Hodgett « und sagte ihm, »a/le meine Kinder werden aufgrund des Hungers sterben«, wenn keine baldige Hilfe die Pioniere erreichte.
Am 19. Oktober i..iberquerte die Martin-Kompanie den North Platte
zum letztenmal. Es war ein kalter Tag, der Fluls war tief, und der Effekt
des eisigen Wassers wurde von einem ebenso eisigen Wind verstarkt.
» Wir hatten kaum den River iiberquert, als uns ein ungeheuer/icher Schneestur111, verbunden mit Hagel, Sand und schneidendem Wind iiberfie/ 195 .«
Patience Loaders Mutter wurde auf die andere Flulsseite transportiert, doch Patience und ihre Schwester Maria mulsten ihren Handkarren durch das Wasser ziehen. Die Madchen kampften sich durch die
Fluten, die ihnen bis zu den Achselhohlen reichten und sie wegzureilsen drohten. Patience bemitleidete einen Mann, der ein Kind auf seinem Ri..icken durch den Fluls trug, stolperte und fie!. Patience und ihre
Schwester konnten sich selbst kaum auf den Beinen halten und waren
zu Hilfeleistungen nicht fahig. Nachdem die beiden Schwestern den
North Platte durchquert hatten, mulsten sie in nasser Kleidung noch
einige Meilen laufen, bis die Handkarrenpioniere endlich ihre Lager aufschlugen. Auch dann »hatten wir nur wenige trockene Sachen zum Wechseln «196.
Das Uberqueren des Flusses erwies sich als gewaltige Herausforderung und war so kalt, dais selbst Manner wie Thomas Durham bekannten: »lch konnte es kaum ausha/ten. « Auch berichtete Durham, dais seine
Frau und seine Schwester das eisige Wasser nur durchqueren konnten,
indem sie fast auf alien vieren krochen, denn »sie konnten in dem Flufl
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nicht aufrecht stehen«.
Den Geschwachten wurde wenig Verstandnis entgegengebracht. »Alie
Jene Kranken, die gehen konnten, muflten van den Wagen hinunter und durch
den Flufl waten, einige van ihnen fie/en ein paarmal ins Wasser, zum Stehen
waren sie zu schwach 197 .«
Daniel Tyler hockte auf seinem Maultier und gab seine Befehle, wahrend die Pioniere mit der Kalte des North Platte kampften. Nicht wenige baten Tyler, »einen der Wagen zu entladen und sie iiber den Flufi zu bringen, da sie in ihrem Zustand das kalte Wasser nicht ertragen konnten<<. Sie
zitterten und bettelten, rangen ihre Hande und weinten so laut, dais John
Bond sie am anderen Ufer horen konnte: »Captain, entlade die Wagen fiir
uns und lafl uns den rauhen und steinigen [FluB so] iiberqueren . ... Captain,
habe Mitleid mit uns.«
Doch alles Bitten und Betteln erwies sich als vergeblich. Tyler wiederholte nur stur: »Habt Glauben an Gott, und ihr werdet die Kiilte nicht
spiiren 798 .« Tyler fi.igte hinzu, daB »er seine Maultiere nicht schwiichen wollte«199_

Fi.inf Manner fanden sich schlieB!ich, die den Schwachen zu helfen
bereit waren. »Diese nob/en Heiden gingen hiniiber und wieder zuriick, die
Schwachen dabei auf il1rem Riicken transportierend 200 .«
Wahrend der Nacht verlieB Josiah Rogerson sein Zelt, um seine Mitternachtswache anzutreten, und stolperte dabei iiber die Fiilse von Aaron Jackson, die vollig steif waren. Rogerson hatte Aaron wahrend des
Tages mit einem Handkarren iiber den FluB geholfen und konnte jetzt
nur noch den Tod des Pioniers feststellen. »Der glaubenstreue und gute
Mann hat seinen letzten Karren gezogen.«
Rogerson wollte aller Wahrscheinlichkeit nach nicht den Schlaf von
Aarons Familie storen und trat seine Wache an. Bei seiner Ablosung am
Morgen £and er die Frau und Kinder des Verstorbenen in tiefer Trauer.
Das Gesicht von Aarons Frau »war triineniiberstromt. Zwischen ihren Ausbriichen van Trauer und Wehklagen rang sie ihre Hiinde und rifl ihr Haar aus.
Ihre Kinder klagten um den Vater und riefen nach der Mutter.« Selbst am
Ende seines langen Lebens schrieb Rogerson: »Dies war Liebe; dies war
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Zuneigung - Schmerz des Herzens ... ich habe so etwas nie wieder gesehen 201.«
Am Tag nach dem Uberqueren des North Platte zwang sich die Martin-Gruppe einen weiteren Tag vorwarts durch den Schneesturm. »Es
war in der Tat traurig, die Heiligen gen Westen ziehen zu sehen in der eisignassen Kleidung, ihre Karren durch den acht Zoll tiefen Schnee ziehend und
zerrend, mit weinenden Kindern .. . in einem erschopften Zustand 202 .«
Heber McBride war schliefslich an diesem Morgen in der Lage, seinen schwachen Yater in einem der Wagen unterzubringen. Am Abend,
nachdem die Vorbereitungen fur das Nachtlager getroffen worden waren, bemerkte Heber, wie der » Wind den Schnee so schlimm herumwirbelte,
dafi wir nichts sehen konnten . Die Wagen waren nicht im Lager eingetroffen,
und es war schon zu dunkel, um diese in der Nacht zufinden. «
Am nachsten Morgen wurden die Pioniere mit 18 Zoll tiefem Schnee
konfrontiert, doch Heber begann trotzdem, nach seinem Vater zu suchen. Er fand den alten Mann schliefslich »unter einem Wagen, mit Schnee
bedeckt ... er war steif und tot«. Der Junge fiihlte sich, als wiirde sein »Herz
zerbrechen. Ich setzte mich nieder in den Schnee ... und weinte. Oa waren wir
nun auf den Plains mit so gut wie nichts zu essen und Vater tot und Mutter
krank, eine Witwe mit 5 kleinen Kindern und kaum Jahig, van Tag zu Tag zu
leben 203.«
Es schneite drei Tage lang, und dann schmolz die weilse Decke nur
langsam. So mulsten die Handkarrenpioniere acht Tage auf besseres
Wetter und Hilfe hoffen und warten. Diese acht Tage verlangten ihre
Opfer an Menschenleben. In der ersten Nacht allein mulsten 18 Tote
begraben werden.
John Bond schatzte, dais »zwischen Ji.inf und zehn und bis zu zwanzig
[Menschen] pro Tag bestattet« werden mulsten. Der Boden war gefroren,
und so war es notwendig, die harte Erde mit Feuer zu erwarmen, um
die Graber ausheben zu konnen. Die geschwachten Pioniere waren allerdings oft dazu kaum in der Lage. Die Leichname wurden so zumeist
in Deeken gewickelt und mit »einigen wenigen Strauchern und Erde« bedeckt.
Martin stand dann iiber den Grabem wahrend der Beisetzungen, »mit
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seinem Gewehr im Anschlag, in Interval/en feuernd , um die Kriihen und Bussarde fernzuhalten«. Es verstarkte den Schmerz der »Hinterbliebenen ... [die
Karper] ausgescharrt und van groflen grauen Wolfen gefressen zu sehen, ein
Schadel hier, dart ein Bein, Huft- und Armknachen in blutendem Zustand auf
den verschneiten Hiigeln , van heulenden Wolfen umringt«204 .
George Lawley wurde in das Zelt von Patience Loader gebracht, in
der Hoffnung, dais sie ihm vielleicht helfen konnte. »Er war schan fast
erfraren« und besais nur eine kleine Decke zum Schlafen und Warmen.
Patience kochte einen Ochenschadel, um daraus eine di.inne Briihe zu
bereiten. Doch sie konnte nichts an den zusammengebissenen Zahnen
von Lawley vorbeizwingen.
Der arme Mann hatte Patience einige Zeit zuvor von seinen neun
Kindern in London erzahlt. Er wollte nach Utah einwandern, dort Geld
verdienen und schlief.slich seine Familie nachkommen lassen. In dieser
Nacht jedoch verlor er seinen Verstand und »begann, mit sich selbst zu
sprechen. Er rief nach seiner Frau und seinen Kindern.« Als er endlich mit
Sprechen aufhorte, wuiste Patience, dais er for immer eingeschlafen war.
Am nachsten Morgen fand sie ihn »an das Zelt gefraren «205 •
Die Tagesrationen an Mehl wurden nun auf vier Unzen pro Tag reduziert, und die hungernden Pioniere sehnten sich nach einer sattigenden Mahlzeit. William Wittaker war am Ende seiner Selbstbeherrschung,
als er eine schlafende junge Frau iiberfiel und ihre Finger zu essen versuchte. Andere konnten ihn schlief.slich von dem i.iberraschten Opfer
wegzerren, doch William kaute an seinen eigenen Fingern, bevor er an
diesem Morgen starb 206 •
Der verschneite und gefrorene Boden machte es den Einwanderern
unmoglich, nach Wurzeln zu graben. Nicht wenige Pioniere aisen Leder, Baumrinde und sogar Erde. Der vierjahrige Robert Normington
entschlief, wahrend er ein Stuck Brot zu essen versuchte. Seine sechsjahrige Schwester Hannah nahm das Brot aus dem Mund des toten
Jungen und verschlang es selbst207 •
Als die Ochsen starben, wurde das Fleisch dieser Tiere unter den
Leuten verteilt.
Nichol us Teeples sah zwei sich um die Haut eines Ochsen streitende
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Manner. In ihrer Verzweiflung fingen sie an, sich zu verpriigeln. Sie
muBten schlieBlich mit Gewalt voneinander getrennt werden 208 • Heber
McBride briet ein Shick Leder iiber dem Feuer und riB die verbrannten
Teile mit seinen Zahnen Jos. Sein kleiner Bruder erhielt den vorher fiir
Mehl verwendeten und nun leeren Sack, den er umstiilpte, um »den
Mehlstaub abzulecken«209 .
Irgendwie gelang es einer Frau namens Scott von der Hodgett-Wagengruppe, genug Mehl fiir einen Topf voller Kl6Be zusammenzukratzen. John Bond sah, wie sie die Speise unter einem der Wagen zu verstecken suchte, wahrend zum Gruppengebet gerufen wurde. Bond stahl
die Kl6Be, verschlang sie alle und bekannte, daB »diese Klofle mir besser
taten als alle Gebete«. Die Frau kehrte schlieBlich zuri.ick und konnte ihre
kostbare Nahrung nirgends finden . Auch £and sie niemals heraus, was
sich da zugetragen hatte. Bond jedoch wurde spater von Gewissensbissen geplagt. »Ich habe einen gewaltigen Fehler begangen, den ich bereue, ...
und ich bat um Gottes Vergebung 210 .«
Das kalte Wetter, verbunden mit den haufigen Stiirmen, taten das
ihre, die Leiden der Mormonenpioniere zu verstarken. Albert Jones sah
seine Mutter »in vie/en Niichten, wie sie eine der Zeltstangen wegen des Windes festhielt - aus Angst, das Zelt kdnnte umgeblasen werden «211 • Nichol us
Teeples berichtete, daB das Verlangen nach Warme groB genug war, um
die Einwanderer zu motivieren, sich neben den gerade Verstorbenen zu
legen, um noch von »dessen Kdrperwiirme zu profitieren «212 •
Die extreme Kalte und der Mangel an warmer Kleidung fiihrten zu
zahlreichen lokalen Erfrierungen. Einem der kranken Manner war es
erlaubt, in einem Wagen zu reisen. Er hielt sich am Wagenrand fest, um
nicht zu sehr durchgeschi.ittelt zu werden. SchlieBlich »waren a/le seine
Finger erfroren« 213 • Auch Elizabeth Sermons Sohn, Robert, litt unter Erfrierungen. Taglich schnitt sie mit einer Schere das abgestorbene Fleisch
von seinen FiiBen. Dies »zerrifl mit die Seele«, doch sie muBte fortfahren,
»bis die Fiifle des armen Jungen verschwunden waren «214 • Patience Loader
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traf spater eines der Madchen, das beide Fi.ifse verloren hatte. Dieses
Madchen mufste sich einer weiteren Operation unterziehen, da »Fleisch
und Knochen noch immer faulten «. Loader fand niemals heraus, ob das
bedauernswerte Madchen all das i.iberlebte215 • Oft verloren Handkarrenpioniere Zehen. Ein Beteiligter beschrieb Jahre spater, wie man »heute
Manner in Salt Lake City sehen kann, die damals Jungen waren und
[nun] mit ihren verkri.ippelten Fi.i!sen humpelten, da all ihre Zehen wahrend des furchtbaren Marsches erfroren waren «216 •
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In dichtem Schneegestiiber kampft sich der Handkarrenzug durch die Rocky Moun-

tains. (Utah State Historical Society)

Wahrend sich die Handkarrenkompanie durch einen Sturm kampft, sterben geschwachte Pioniere am Wegesrand. (Aus Stenhouse, Seite 310)
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Coyoten und Wolfe ho lten s ich di e muhsa m ve rscha rrten Le ichcn d c r e lend Gestorbencn. (A us Stenh ouse, Seite 330)

Das Ge mald e von L.A . Ramsey ze ig t, wi e di e Re tter di e Wil lie- und Ma rtin-Kompanien
antra fen. Tatsachli ch benutz ten di e Handkarrenpioni e re ke ine d e ra rtigen Ze lte.
(Au s Kimba ll, Seite 113)
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Franklin D. Richards. (Aus L. D.S. Biographical Encyclopedia, Vol. 1: 115)

john Chislett. (Aus Sten house, Seite 332)
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Mitglieder der Unterstiitzungskompanien. Oben: William H. Kimball, "der SchneeProphet", Jam es Ferguson. Mitte: Thomas E. Ricks, Reddick N. Allred. Unten: Harvey H.
Cluff, Benjamin Hampton. (Aus Kimball, Seite 114)
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Die Errettung der Martin-Handkarrenkompanie
Nachdem die Nachschubgruppe die Willie-Kompanie erreicht und iiberholt hatte, war ihr nachstes Ziel, Martins Treck zu finden. Joseph A.
Young, Abel Carr und Daniel Jones eilten den Wagen voraus, um die
Martin-Leute schneller zu erreichen und mit der hoffnungsvollen Botschaft nahender Hilfe zu ermutigen.
Am 28. Oktober stielsen diese drei Manner auf die hungernde, frierende und erschopfte Martin-Kompanie, die schon seit acht Tagen aufgrund des Schnees und der zu geringen Lebensmittelrationen nicht
weitergezogen war.
Nicholus Gourley Teeples war mit einer Gruppe von Kindern damit
beschaftigt, Rinde von Weiden zu essen, als sie die Manner sahen. Die
Kinder hielten die drei Gestalten zuerst fiir nach Mord trachtende Indianer, »verteilten sich und humpelten so schnell davon , wie es ihre Kriifte
und steifen Glieder erlaubten«. GroB war die Oberraschung der Kinder,
als die vermeintlichen lndianer sie freundlich riefen und ihnen Brot zuwarfen217.
John Bond spielte gerade mit Joseph Scott, als Josephs Mutter »im
Wagen au/sprang und mit alien Kriiften schrie: ,Jch sehe sie kommen! Ich sehe
sie kommen! Sie miissen himmlische Engel sein!«< Die Pioniere stromten
aus ihren Zelten und versuchten, die am Horizont auftauchenden Gestalten zu erkennen. Schlielslich konnten auch andere Pioniere die drei
Manner als die ersehnte Hilfe identifizieren. Mrs. Scott jauchzte: »Das
ist es! Es ist sicherlich die Nachschubtruppe aus Utah 218 !«
Joseph A. Young ritt auf seinem hellgrauen Maultier und mit einem
blauen Army-Mantel bekleidet in das Lager der Handkarrenpioniere.
Die vor Freude iiberwaltigten Mormonen sahen ihn als »einen Mann mit
blauen Fliigeln zu unserer Rettung fliegend« . So erhielt Joseph Young den
Namen »Der blaue Engel«.
Die Manner wurden begeistert begriilst. »Manner und Frauen fie/en
auf die Knie, einige weinten, einige lachten, und einige lieflen sich auf die Erde
fallen, [wahrend] andere in lauten Gebeten Gott fur die Errettung dankten 219 .«
Selbst die <lurch ihre Begegnung mit der Willie-Kompanie schon
emotional vorbereiteten Manner Youngs waren nun von dem unermels217 Nicholus Gourley Teeples: »Sketches«, Utah State Historical Society.
218
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lichen Leid schockiert, auf das sie hier stieBen. »Mit Trlinen in den Augen « fragte Young Patience Loader, wie viele Pioniere der Martin-Gruppe die Strapazen nicht iiberlebt batten. Patience erwiderte, dais sie dies
nicht wisse 220 • Young rief sofort eine Versammlung ein und befahl Edward Martin, jeder Person ein Pfund Mehl aus dem so streng bewachten Lebensmittelvorrat zu geben. Auch wurden alle noch lebenden Kiihe
geschlachtet und das Fleisch verteilt. Die drei Manner konnten den Pionieren selbst wenig geben, doch die Hoffnung auf die bald heranriikkenden Wagen gab allen neue Kraft. Young sagte Martin und seinen
Leu ten, dais ihre »einzige [Chance auf] Rettung darin bestand, jeden Tag ein

biflchen weiterzuziehen«22 1•
Obgleich Joseph Young und seine Gefahrten wenig greifbare Hilfe
brachten, nutzten die Handkarrenpioniere doch ihre eigenen Ressourcen. In der Nacht stahlen beispielsweise Langley Bailey und andere »das
wenige Brat« der drei Manner. Auch wurden die »Riemen van ihren Siit-

teln gelos t und gegessen «222 .
Der Unterschied zwischen Handkarrenpionieren und denjenigen,
die in Planwagen reisten, wurde Joseph Young und seinen Begleitern
dramatisch vor Augen gefiihrt, als sie nach fiinfzehn weiteren Meilen
au£ das Lager der Hunt-Gruppe stielsen. Als die drei Manner schlielslich dort eintrafen, »nahm niemand van uns Notiz oder schien sich dafur zu
interessieren, wer wir waren«. Der wahrscheinlich ein wenig gekrankte
Young sagte: »Gut, es scheint, als ob wir hier nicht gebraucht werden. «
Die zur Hunt-Wagenkompanie gehorenden Pioniere waren zu diesem
Zeitpunkt in optimistischer Stimmung. So entschieden sich Young und
seine Begleiter, vorerst ein eigenes Lager zu bauen, als endlich einer
von Hunts Leuten bemerkte, daB die drei Manner aus Salt Lake City
kamen und die frohe Botschaft naher Hilfe verbreiten wollten 223 .
Joseph A. Young entschied sich, einige Zeit bei den Planwageneinwanderern zu bleiben, wahrend seine Gefahrten Abel Carr und Daniel
Jones zur Martin-Gruppe zuriickkehrten.
Jones beschrieb, was er dort sehen muBte:

»Ein Zustand van Bedriingnis begegnete meinen Augen, wie ich ihn nie
sah, weder vorher noch seitdem . ... Da waren alte Miinner, [die] ihre Karren
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zogen und schleppten, manchmal mit einer kranken Frau oder Kindern beladen
- Frauen ziehend gemeinsam mit kranken Gatten - kleine Kinder, sechs bis
acht Jahre alt, sich durch den Schlamm und Schnee kiimpfend. Wenn die Nacht
hereinbrach,Jror der Sch/amm an ihren Kleidern und Fiiflen 224 .«
Andere Szenen waren ebenso erschiitternd. Langley Bailey »sah eine
junge 16jiihrige Lady durch den Schnee gehen. Sie hinterliefl blutige Abdriicke
ihrer Fersen und Zehen ... « Spater fand Bailey heraus, da!s dem Madchen
beide Beine amputiert werden muJsten 225 •
Einige Tage, nachdem Young und seine Manner auf die Martin-Gruppe gestolsen waren, erschien endlich der Nachschubtrupp fiir die Handkarrenpioniere. Zwar brachte dieser Lebensmittel und allgemeine Hilfe, doch zumindest anfanglich erwies sich das als ungeniigend, um die
Situation der leidenden Menschen wirklich zu verbessern.
Die hungernde Elizabeth Sermon versuchte von einem der Wagenkutscher »einen Maiskolben « zu erbetteln. Dach dieser sagte nur: »Oh,

Schwester, ich bedaure, dir etwas zu verweigern, doch meine Pferde haben zur
Zeit nicht genug zu essen226 .« John Bonds Mutter wurde von einem Mann
namens Rolow gebeten, seiner sich in Wehen befindlichen Frau beizustehen. Mrs. Bond lief zwei Meilen durch zehn Zoll tiefen Schnee, doch
die gebarende Frau »war in einem derart schwachen Zustand, dafl nichts

mehr fur sie getan werden konnte. Mutter und Kind schlafen nun Seite an
Seite im Grab 227.« Patience Loader bemerkte zwei Jungen, deren Mutter
gestorben war und deren Vater die Gruppe in Fort Laramie verlassen
hatte, um in einen der Wagen zu gelangen.

»Tch sah diese gu ten Jungs, einer elf und der andere nicht iilter als vier oder
fiinf Der groflere Junge kroch auf seinen Hiinden und Knien, seine Fiifle waren
gefroren ... , das Blut rann in den Schnee, als sich dieser arme Kerl zu dem
Wagen fur die Kranken bewegte. Das andere arme Kind weinte an seines Bruders Seite, seine kleinen Hdnde und Arme vollig bedeckt mit Wunden ... und
kaum etwas tragend, um seinen Karper zu schutzen 228 .«
Joseph A. Young und Abel Carr brachen schlie!slich wieder nach
Salt Lake City auf, um Brigham Young von den tragischen Umstanden
zu unterrichten. Am 13. November erreichten sie das Zentrum der Mor-
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rnonenkirche. Mit sich trugen sie nicht nur ihre eigenen Erinnerungen
iiber die Situation der Handkarrenpioniere, sondern auch einen dies
ebenso beschreibenden Brief von George D. Grant.
»Manner, Frauen und Kinder, erschopft vom Ziehen der Handkarren durch
Schnee und Schlamm; am Wegrand bewufltlos hinfallend, var Kiilte zitternd;
Kinder weinend, ihre Gliedmaflen steif van Kiilte, deren Fufle blutend und
manche bar dem Schnee und Frost ausgesetzt. Dieser Anblick ist fast zuviel far
die Abgehiirteten van uns229 .«
Das Wetter, und darnit die Leiden der Pioniere, verschlechterte sich
zusehends. Arn 4. November wurde eine Ternperatur von minus 6 Grad
Fahrenheit verzeichnet. Arn 7. November stand das Thermometer schon
auf minus 11 Grad 230 •
John Watkins plante, zusatzliches Fleisch durch einen erschopften
Ochsen zu bekornrnen, der verendend am Wegrand zuriickgelassen
wurde. Doch zu diesern Zeitpunkt waren die Pioniere offenbar rnehr
daran interessiert, die Nachschubwagen zu erreichen, und verzichteten
auf die zusatzliche Nahrung. Watkins jedoch dachte, dais das Ochsenfleisch »unser Leben erhalten« wiirde, und ging gerneinsarn rnit Eliza Binder und James Hunter daran, dern Tier ein Ende zu bereiten. Die drei
Menschen schlichen sich aus ihren Zelten .
»Es war eine he/le Mondnacht; der Wind wehte, es war bitter ka/t ... Der
Schnee war achtzehn Zoll tief, ... [und] wir waren a/le diinn bekleidet.« Sie
nahrnen einen Karren rnit, auiserdern ein Gewehr rnit einer Patrone, ein
sturnpfes Messer sowie ein Beil. Messer und Beil hatten gebrochene
Klingen.
Die beiden Manner und die Frau fanden den Ochsen fiinf Meilen
entfernt und versuchten, ihn in eine Bergschlucht nur anderthalb Meilen vorn Lager entfernt zu treiben. Doch da sagte Eliza, dais sie nicht
weitergehen konne. »Sie blutete und bat, sich niederlegen zu diirfen.« Watkins wies Hunter darauf hin, dais Eliza dern Erfrieren nahe sei, »denn die
Todesmiidigkeit, die dem Erfrieren vorausgeht, kam iiber sie«. Ihr zu erlauben, sich einfach hinzulegen, wiirde, so Watkins, dazu fiihren, dais »wir
fiir Mord gehiingt werden miiflten ... , [weil wir] eine Frau, so diinn bekleidet,
in die bitterkalte Nacht gebracht hiitten«. Die beiden Manner »zwangen sie
zum Gehen, trotz ihres Wimmerns« .
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Watkins und Hunter hatten keine Erfahrungen, was das Erlegen und
Ausschlachten eines so grofsen Tieres betraf. Als Watkins den Ochsen
zu erschiefsen versuchte, bewegte dieser den Kopf, und die Kugel ging
daneben. Auch gelang es den beiden Mannern nicht, ihr stumpfes Beil
oder ihr ebenso unscharfes Messer an den umliegenden Steinen zu scharfen, da diese von tiefem Schnee bedeckt waren.
Dennoch versuchten sie, die dicke Haut des Tieres zu durchschneiden, doch Erfolg war den Mannern nicht beschieden . Dann versuchten
Watkins und Hunter, den Ochsen mittels ihres Beiles zu toten, doch
nach jedem Hieb rannte das angsterfiillte Tier davon, und sie mufsten
es jedesmal wieder einfangen. Watkins hielt den Ochsen an den Hornern fest und gab ihm schliefslich den Todesschlag. Das Tier »stiirzte zu
Boden, verletzte micl1 dabei schrecklich und zag mich 111it, so daft ich mich
nicht bewegen konnte«.
Als sich Watkins endlich von der auf ihm liegenden Last des Ochsens befreit hatte, versuchten er und sein Kamerad, die dicke Haut des
Tieres zu durchschneiden. Nach einigen erfolglosen Versuchen gelang
das schliefslich. Elizabeth nahm diese Gelegenheit wahr und »hielt ihre
Hiinde in das warme Blut des Ochsen, um sie var dem Erfrieren zu bewnhren «.
Auch die Manner suchten sich an dem leblosen Karper zu warmen.
»Messer und Beil waren an unseren Hiinden fes tgefroren, und wir mufiten sie
in dem warmen Blut und den Innereien auftauen. «
Nachdem sie das Fleisch auf den Karren geladen batten, brach Hunter, wie zuvor Eliza, zusammen. »Er bettelte instiindig darwn, ihm das Niederlegen und Sch/a/en zu erlnuben, doch ich wufite, daft er dann erfrieren wiirde.« Eliza und Watkins nahmen Hunter in ihre Mitte, als sie den mi~
Fleisch beladenen Karren in das La ger zu ziehen versuchten. Hunter
»lief] seine Beine einfach schleifen und bat weiter darum, ihn schlafen zu /assen«.
So war dieser Mann dann auch zu schwach und krank, um im Lager Auskunft iiber das Woher des Ochsenfleisches zu geben. »Nachdem
er sein Leben riskiert hatte, um das Fleisch zu erlangen, verlor [er] es, und es
wurde unter der Menge aufgeteilt. « Elizabeth und Watkins versteckten ihren Anteil und afsen es selbst231 •
Die Martin-Kompanie zog weiter <lurch Schnee und Kalte. Die Wagen zogen den Handkarrenpionieren voran, »um den Schnee z u bre-
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chen« 232 . Elizabeth Sermon »schippte den Schnee mit einem kleinen Brett zur
Seite«, da keine Schaufeln zur Verfi.igung standen. Auch sagte sie, dais
der Boden oft so gefroren war, daB nichts in ihn hineingeschlagen werden konnte. So muBte sie sich oft niederlegen, ohne ein Zelt iiber dem
Kopf zu haben. Sie war in so schlechter Verfassung, daB sie dachte:
» Warum kann ich nicht sterben? « Doch Lebensmittel von dem Nachschubtrupp, sowie die physische und moralische Hilfe der anderen Pioniere
gaben ihr die Kraft, weiterzuziehen und damit zu iiberleben233 •
Als die Pioniere endlich die letzte Uberquerung des mit Eisschollen
bedeckten Sweetwaterflusses in Angriff nahmen, waren nicht wenige
so erschopft, daB dieses Hindernis uni.iberwindlich erschien. Der FluB
war zwischen 90 und 120 Fuls breit an dieser Stelle, und so fragte einer
der Manner: »Mii ssen wir hier hiniiber?« Die bestatigende Antwort liefs
den Mann in Tranen ausbrechen und ausrufen: »Oje, ich kann dn nicht
hindurch!« Seine Frau erwiderte: » Weine nicht, Jimmie, ich werde den Handkarren fiir dich ziehen. « Einige durchquerten den FluB, und die »scharfen
Eisstiicke verursachten viele Wunden bei ihnen, die nuch lange Zeit dnnach
noch nicht verheilten«234 .
Nicht wenigen der Pioniere blieb dies jedoch erspart, da vier Manner der Nachschubgruppe buchstablich Hunderte von Handkarrenpionieren auf ihren Riicken iiber den FluB beforderten. »Diese armen Bri.ider
befanden sich den ganzen Tag iiber im Wa sser.« Patience Loaders Mutter
versuchte einem dieser Manner, David P. Kimball, zu danken. »Gott segne dich fiir deine Hilfe.« Kimball erwiderte etwas miirrisch: »Oh, verdammt.
Das ist nicht der Rede wert. Dach bitte sehr. Wir kamen, um euch zu he/fen.«
Kimball blieb im Wasser, bis er nicht mehr laufen konnte, und muBte
schliefslich ins Lager getragen werden. »Es dnu erte lange, bis er sich er/wit
hatte2Js_«
Die Martin-Kompanie i.iberquerte auch den South Pass und lagerte
an einem »Martin Ravine« genannten Punkt fi.inf Tage, um auf weitere
Nachschubwagen zu warten. Dashing damit zusammen, dais die Mehrzahl der der Martin-Gruppe zur Hilfe geschickten Manner glaubte, die
Handkarrenpioniere waren nicht mehr am Leben. Nur die unter Reddick Allred stehenden vier Wagen gaben nicht auf und erreichten schlieB-
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lich Martins Leute. Daniel Jones erwahnte, dais die hungernden und
frierenden Pioniere <las Verhalten der sie aufgebenden Manner als »extrem feige « empfanden 236 .
Wieder mufsten sich die Handkarrenpioniere mit Rationen begniigen, die auf vier Unzen Mehl pro Tag reduziert wurden. Als dann die
ersehnte Hilfe endlich eintraf, wurden Martins Leute angehalten, ihre
Handkarren zuriickzulassen. » Wir waren frah, diese las zu sein«, bekannte
Patience Loader. »Zwar muflten wir nach einige Tage lang laufen, bis wir alle
in die Wagen steigen kannten , dach es tat gu t zu laufen, ahne eine Last durch
den Schnee ziehen zu miissen 237 .«
Die Gruppe verlieB Martin Ravine am 9. November. Bald darauf stieB
Ephraim K. Hanks, der gerade zwei Biiffel erlegt hatte, auf die Pioniere.
Hanks schnitt das Fleisch in Streifen und legte es auf seine zwei Pferde.
Als er sich den hungernden Menschen naherte, bettelten diese um Nahrung.
»Einer sagte: ,O bitte, gib mir ein kleines Stiickchen Fleisch ,; ein anderer
sprach: ,Meine armen Kinder hungern, gib mir dach ein wenig<; und Kinder
mit Tranen in den Augen riefen: ,Gib mir etwas, gib mir etwas!«<
lnnerhalb von fiinf Minuten waren Hanks' Pferde von ihrer Last
befreit, und er selbst verbrachte einen Grofsteil dieses Abends sowie
auch die nachsten Tage damit, nach bestem Wissen und Gewissen den
Kranken und Sterbenden zu helfen. Dabei wurde er auch mit denjenigen konfrontiert, die Gliedmafsen verloren.
» Viele dieser [Menschen] wusch ich mit Wasser und Selfe, bis die erfrarenen Teile abfielen, und dann teilte ich mit rneiner Schere die Fleischfetzen van
den nach gesunden Gliedern. Einige der Emigranten verlaren Zehen, andere
Finger und wieder andere ganze Hande und Fii.fle. «238
Mitte November waren dann alle Handkarrenpioniere in Wagen
untergebracht. Zwar war <las Wetter immer noch kalt und der Schnee
tief, <loch die Emigranten mufsten zumindest nicht mehr laufen. Die
Uberlebenden der Martin-Kompanie erreichten Salt Lake City am 30.
November. Sie wurden sogleich in Kirchengebauden untergebracht und
spater in den Hausern opferbereiter Mormonen einquartiert.
Trotz dieser Hilfsaktionen starben nicht wenige der Pioniere wahrend der letzten Wochen der Reise und auch nach ihrer Ankunft in Salt
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Lake City. Patience Loader berichtete von einer jungen Frau, der Teile
ihres Korpers »e1froren waren, so dafl sie eine grofle Wunde in ihrem Riicken

hatte. Ihre Leiden waren so sch/imm, dafl sie nach ihrer Ankunft in Salt Lake
City starb 239 .«
Die Gesamtzahl der zu beklagenden Opfer der Martin-Kompanie
ist nicht bekannt, obgleich jeder Emigrantenzug angehalten war, ein
auch die Todesfalle genau aufzeichnendes offizielles Tagebuch zu fiihren. Doch dieses Tagebuch kam Martin und seinen Leuten abhanden.
Josiah Rogerson von der Martin-Kompanie schatzte die Zahl der Opfer
auf zwischen 135 bis 150240 • Eine neuere Studie der Mormonenhistoriker Rebecca Cornwall und Leonard J. Arrington geht von »zwischen 150
und 167« Todesfallen aus 241 . Doch selbst diese Zahl schlieBt die nach ihrer Ankunft in Utah an den Folgen der Reise gestorbenen Mormoninnen und Mormonen wahrscheinlich nicht ein. Zieht man dies in Betracht, dann ist eine Opferzahl von 250 in dem tragischen Jahr 1856
vorstellbar, die natiirlich die 67 Todesfalle der Willie-Kompanie einschlieBt. Niemand jedoch hielt die nicht in Utah eintreffenden Mitglieder der Hodgett- und der Hunt-Wagengruppen statistisch fest.
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Salt Lake City, das "Zion" der Mormone n-Kirche 1853. (Utah State Hi storical Society)

Mormonen-Missionare in GroBbritannien 1855. Viele dieser Manner waren Fuhrer van
Handkarrenkompanien. Oben (van I. n. r.): Edmund Ellsworth, Joseph A. Young,
William H . Kimball, George D. Grant, James Ferguson, James A. Little, Phi lemon
Merrill. Mitte: Edmund Bunker, Chauncey G. Webb, Franklin D. Richard s, Daniel
Spencer, Dan Jones, Edward Martin. Unten: James Bond, Spicer Crandall, W. C. Dunbar,
James Ross, Daniel D. McArthur. (A us Kimball, Seite 10)
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Altere Handkarrenpionie re be i e iner Pa rade in Salt Lake City 1887.
(Utah State Historical Society)
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Nachspiel
Jahre spater noch litten die Handkarrenpioniere an den physischen und
psychischen Folgen ihrer schmerzreichen Einwanderung nach »Zion«.
Langley Bailey und seine Eltern von der Martin-Kompanie beispielsweise muBten den Winter in einem kleinen einraumigen Haus und ohne
Mobel verbringen. Nur allzubald sah sich der noch im Friihjahr 1857
nur 60 Pfund wiegende und fast neunzehnjahrige Bailey mit unerwarteten Reaktionen konfrontiert, als er stark genug war, das Haus zu verlassen . »Einige Jungs gingen an mir vorbei. Sie warfen mich mit Schneebiillen
nieder. lch kroch zuriick ins Haus. Mutter half mir ... Sie entfernte den Schnee
van meinem Hals und Riicken.« Langley fragte seine Eltern »Ist das Zion,
fiir das wir beteten und sangen .. . wo die in ihren Herzen Reinen leben 242 ?«
John Bond, John Chislett, John Ahmanson und viele andere Handkarrenpioniere fiihlten sich von ihren Fiihrern hintergangen und verloren ihren Glauben an die Mormonenkirche. Andere jedoch fanden sich,
trotz aller Leiden und Opfer, in ihrem Glauben bestarkt. Fiir diese Menschen war es eine erhebende Bewahrungsprobe fiir ihr religioses Bekenntnis.
So schrieb Susanna Stone Lloyd von der Martin-Kompanie: »Meine
zum Teil erfrorenen Fiifle bereiteten mir in den niichsten Jahren Schwierigkeiten, doch dies war [leicht] zu vergessen angesichts der vie/en Segnungen , die
mir und den Meinen das Evangelium schenkte243 .«
Brigham Young kann die Verantwortung fiir das Handkarrendesaster nicht angelastet werden. Von der prinzipiellen Durchfiihrbarkeit
dieses Plans wich er allerdings nie ab. Die Tragodie der Handkarrenpioniere war, so Young, das Resultat von Inkompetenz seitens derjenigen
Manner, die die Pioniere zu so vorgeriickter Jahreszeit noch aufbrechen
lieBen. In einer am 2. November 1856 in Salt Lake City gehaltenen Ansprache richtete Young seinen Zorn auf die eigentlichen Organisatoren
der Handkarrenziige, da diese letztlich die Pioniere in die Katastrophe
hineinbefohlen hatten.
Young drohte kirchenrechtliche MaBnahmen fiir potentielle Verursacher einer solchen Katastrophe an.
»Ich werde ein Gebot vorlegen, verbunden mit einer Strafe fiir jeden Altesten oder Alteste, welche die lmmigration iiber die Plains nach einem Jestge-
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legten Zeitpunkt bwginnen sol/ten; und die Strafe soil darin bestehen, diese
van der Kirche zu trennen, da ich solche spiiten Aufbriiche nicht du/den werde.«
Young kritisierte weiterhin jene, die diese Manner »lobpreisen «, da
deren »Anmaflung, Arroganz und Selbstiiberschiitzung Manner, Frauen und
Kinder auf den Plains in grafter Zahl sterben liefl«. Hatten die Verantwortlichen nur mehr Demut gesucht, so »wiirde Gott ihnen geraten [und] ... sie
abgehalten haben, ihre Briider und Schwestern in solche Leiden zu driingen«.
Handkarreneinwanderungen nach Utah endeten nicht im Jahre 1856,
hauptsachlich, weil Brigham Young an dieser Idee festhielt. Fi.inf Gruppen zogen mit Handkarren noch zwischen 1857 und 1860 nach Utah
und brachten dabei 1.000 Menschen nach »Zion«. Diese Kompanien jedoch brachen zur rechten Zeit auf, waren besser ausgeri..istet und konnten so die Katastrophen der Willie- und Martingruppen vermeiden. Trotz
dieser verhaltnismafsigen Erfolge erfi.illte die Methode der Einwanderung nach Utah mittels Handkarren niemals die in sie gesetzten Erwartungen und wurde kein grbfserer Faktor in den Einwanderungsanstrengungen der Mormonen.
Das Desaster der Willie- und Martin-Handkarrenkompanien war
das Resultat ihres zu spaten Aufbruchs. Die Handkarrenpioniere hatten nur eine sehr bruchsh.ickhafte Kenntnis i..iber den amerikanischen
Westen und verfi..igten i..iber keinerlei Erfahrungen, die ihnen bei den
Vorbereitungen ihres Trecks vielleicht hatten helfen kbnnen.
So kann es nur erstaunen, wie weit die Pioniere in der Lage waren,
sich den so vbllig fremden und herausfordernden Umstanden anzupassen. Gewaltiger Mut, fester Charakter und starker Glauben halfen
ihnen, diszipliniert haufig uni..iberwindlich erscheinende Hindernisse
zu meistern.
Nicht selten waren die grofsten Leiden mit dem Wunsch verbunden, Familienmitgliedern das Uberleben zu ermbglichen. Kinder opferten Lebensmittel fi..ir ihre Eltern, und diese wiederum gaben das
wenige Essen, i..iber das sie verfi..igten, oft ihren Kindern. Manner, Frauen und Kinder zogen haufig mit kranken Familienmitgliedern beladene Handkarren, bis sie selbst den Erschopfungen erlagen. Das Uberleben zahlreicher Handkarrenpioniere hatte nicht selten einen hohen Preis.
1hr fester Glauben an die Lehren der Mormonenkirche half ihnen, die
Kraft zu finden, Furchtbares zu ertragen und zu i..iberwinden.
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Populiire amerikanische Geschichte - serios und
spannend dokumentiert...
Jens Kiecksee

Cattle Towns
Die Rindermarkte in Kansas in der amerikanischen Pionierzeit
Sie waren zeitweise die wildesten Stadte Amerikas: Abilene, Wichita, Newton,
Ellsworth, Caldwell und Dodge City, die "Queen of Cowtowns" . Ober Nacht
wurden weltvergessene , windschiefe Prarienester in Kansas durch den EisenbahnanschluB zu Handelszentren fur Texas-Longhorns . Fur einige Jahre explodierte hier das Leben: Rauhbeinige Cowboys , Dollarpiraten, Berufsspieler, leichte
Madchen und Revolverhelden bildeten eine Gesellschaft, wie sie nur die amerikanische "Frontier" hervorbringen konnte .
Kicksee bereiste alle ehemaligen wilden Stadte von Kansas , folgte den Spuren
von Wild Bill Hickok, Ben Thompson , Bat Masterson, trank im Long Branch Saloon
Whiskey und laBt in diesem Buch eine unsterbliche Legende Realitat werden. 126 Seiten, 54 Abbildungen . Gebunden. Schutzumschlag .
DM 33,-

Dietmar Kuegler

In der Wildnis die Freiheit ...
Trapper, Mountain Men, Pelzhandler
Der amerikanische Pelzhandel
Sie drangen in die Walder und Berge des Westens ein , ruderten die wilden
Strome hinauf, verbruderten sich mit den lndianern : Voyageurs , Trapper, Trader
- sie wollten keine Pioniere sein und wurden doch zu Tragern des Pelzhandels ,
des Kampfes um das "braune Gold" . Hier ist ihre faszinierende Geschichte dokumentiert, die Geschichte von freien Mannern in einem freien , wilden Land.
Erstmals in Deutsch: Eine Fulle von Fakten . Organisation des Pelzhandels
(Trapperbrigaden , Bourgois, Outfits) , Pelz-Companien (American Fur Co. ,
Hudson's Bay Co. , St. Louis-Missouri Co ., u.a.) , beruhmte Trapper (Manuel Lisa ,
Jim Bridger, Jedediah Smith, Kit Carson, William Sublette, Jim Baker, u.a.) Trading
Posts (Fort Laramie , Fort Bent, Fort Union , u.a.), Transport- und Handelsmethoden , Tauschhandel , Bewertungen , Rendezvous , und vieles mehr!
Glanzende Beurteilungen von Fachleuten. Ein begeisterndes Buch Ober jene
Manner, die das wilde Land im Westen noch in unberuhrter Schonheit erlebten
und ungewollt zu Wegbereitern der Zivilisation wurden , in der sie selbst keinen
Platz mehr hatten. Bereits in 5. Auflage. - 240 Seiten , 76 Abbildungen . Gebunden .
DM 45,lnformieren Sie sich uber unser Programm,
das einzigartig im deutschen Sprachraum ist.
Die Schwerpunkte sind:
- Geschichte und Kultur der lndianer
- Pioniergeschichte
- US-Burgerkrieg
Fordern Sie unverbindlich unseren Katalog "RAUCHS/GNALE" an.
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TRAIL BOOKS - die packenden Dokumentationen
iiber Amerikas Pionierzeit!
Jens Kiecksee

Die Billy the Kid Story
Der blutjunge Revolverheld Billy the Kid personifierte die wilde , ungebundene Freiheit des
westlichen Pioniers, den Protest der kleinen Siedler gegen die Weidebarone und ihre ungehemmten Herrschaftsanspri.iche. In seinem Schicksal manifestierte sich die sogenannte "Fehdejustiz": Der Lincoln County Krieg in New Mexico war einer der bedeutendsten "Privatkriege" in der Pionierzeit, der Kreise bis in hbchste Regierungsamter zag. - Jens Kiecksee spi.irte
an Ort und Stelle bislang unverwertetes Material au/ und dokumentiert hier das Leben dieses
ungewbhnlichen Outlaws. - 63 Seiten , 30 teilweise unbekannte Abbildungen . Gebunden.

DM 26,-

Jens Kicksee

Die Wyatt Earp Story
Der "Gunfight im 0 . K. Corral" 1881 in Tombstone , Arizona , machte Wyatt Earp , seine Bruder
und den dusteren Doc Holliday zum Teil der amerikanischen Nationallegende. In Dodge City,
Kansas , vertrat er das Gesetz. An verraucherten Pokertischen und als Geschaftsmann im
Goldrausch van Alaska brachte er es zu einem Vermbgen. - Hier liegt die erste deutsche
Dokumentation Ober diesen Mann var, der die wilde Pionierzeit wie kaum ein anderer reprasentierte. Kiecksee sprach mil seinen Nachkommen und prasentiert u.a. Fotos, die noch nie
zuvor verbffentlicht wurden. Leben und Legende - ein packendes Geschichtsbuch. 96 Seiten ,
40 Abbildungen . Gebunden.
DM 26,-

Jens Kicksee

Jesse James
Bis heute gilt Jesse James, der vielleicht beri.ihmteste Gesetzlose Amerikas, als "Robin Hood"
der Neuen Welt. Aber der Burgerkriegs-Guerilla, Eisenbahn- und Bankrauber, der zeitweise
in den Sudstaaten zum Idol wurde , war nur ein skrupelloser Krimineller, dessen Mythos allerdings unsterblich wurde , als ein Verrater in seiner Umgebung ihn 1882 hinterri.icks erschoB.
Vom ersten Bankraub in Liberty 1866, i.iber das Fiasko in Northfield , 1876, bis zu seinem
gewaltsamen Tod in St. Joseph dokumentiert dieser Band das wahre Leben des Jesse James.
- 96 Seiten , 30 Abb. Gebunden.
DM 26,-

Jens Kiecksee

Die Dalton-Doolin-Sande
Nach den James-Younger-Brudern waren es die Daltons, die die hbchste Aufmerksamkeit in
der Kriminalgeschichte der US-Pionierzeit erfahren haben. Die ehrbaren Farmersbhne Frank,
Bob, Grat und Emmett Dalton wurden durch Viehdiebstahle , Eisenbahnraubereien und Oberfalle au/ Bahnstationen und Banken zu eine r Bande hartgesottener Desperados, die mil Pulver, Blei und Slut ein Kapitel der Geschichte Oklahomas schrieben. 1hr Nachfolger, Bill Doolin, war vielleicht der letzte echte Bandit des Wilden Westens. Sein Tod markierte das Ende
der Pionierzeit. Mil vielen unbekannten Fotos dokumentiert. 96 Seiten, 35 Abb . Gebunden.

DM 26,-

Dietmar Kuegler - Helga M. Kuegler

Wagen westwarts ... - Fahrzeuge der Pioniere
Das Transportwesen war eines der dramatischsten Kapitel der Westbesiedlung. ConestogaWagen , Prarieschoner, Carretas, Studebaker-Frachtwagen , Concord-Kutschen - sie eroberten Amerika . Bauart, Einsatz, Transportmethoden und Trails werden in diesem Buch dokumentiert, auch die Arbeitsmethoden der Bullwhakers und Muleskinners werden berucksichtigt. 80 Seiten , 30 Abb. Gebunden .
DM 22,-
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In langen Planwagentrecks zogen sie nach Westen: Menschen mit dem Willen
eine neue Welt zu schaffen. Im Westen Amerikas aber erwartete sie nicht mu
eine gnadenlose Natur. Es erwarteten sie auch die eigentlichen Herren des
Landes, die Indianer, die ihren Besitz und ihre Kultur verteidigten und doch
dem Untergang geweiht waren.
Das MAGAZIN FUR AMERIKANISTIK erzahlt ihre Geschichte. Die Geschichte der Indianer und der Pioniere. Seit 19 Jahren erscheint diese popularwissenschaftliche Fachzeitschrift mit standig wachsender Auflage. Bekannte
Experten, Wissenschaftler und Sachbuchautoren gehoren zu den Mitarbeitem:
• Nikolaus Baumhauer (»Die Entdeckung der Pueblo- und der Bisonjagerkultur«, »Stm·
rise Ceremony der Apachen«)
• Dietmar Kuegler (»Die U.S. KavaJJerie«, »Die Texas Rangers«, »Bisonjagd«, »ln der
Wildnis die Freiheit - Trappe,; Mountain Men, Pelzhandler«)
• WtUy Schroeter (»Die Jagd- tmd Kriegswaffen der lndianer«, »Cahm1et«)
• Stefan Papp (»Kampf um Vicksburg«, »Shenandoah«, »Stonewall Jackson«)
• Jens Kiecksee (»Gesch.ichte von Tombstone«, »Die Wyatt Earp Story«)
• Kurt Klotzbach (»Gesch.id1te von Texas«, »Die Solms-Papiere«)
• lnge Harnisch (»Die Modoc in Kalifornien«)
• Richard S. KeUy (»Die lrokesenkonfoderation«)
• Colin Taylor (»Kriegertrad1t der Crow im friihen 19. Jahrhundert«)
• Wtlfried Homann (»Medizinbaume im land der Rathead-~1dianer«)
•Dr.Schopp! v. Sonnwalden (»lndianische Kriegsfi.ihmng«)

Inhaltliche Schwerpunkte sind: Berichte iiber die Indianer Nordamerikas historischer, ethnologischer, aktueller Art. Die Eroberung und Evolution der
Great Plains. Die US-Militargeschichte (Civil War, Indianerkriege). Buchbesprechungen und aktuelle Meldungen.
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